

 (حلقة بمث اولى)

<br><br>4

طار ابجלخلخر

$$
\begin{aligned}
& \text { الطّطِحَ }
\end{aligned}
$$

الكتب والدراسـات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها







 أْمُفْلِحُونَ


 (1010) صدق اللُٔ العظيم

اللهُمَّ رَبَّ كُلُ شيء ومالكه، تباركُ نضـلك،

 واجعلني وإخواني قرة عين لهما، ومَتُعنا بمدك لهما بعونك وقوتك وحفظك واصرف اللهم بفضلك عنهما كل عاقبة سوء، وألبسهمـا ثوبَ السعـادة والرخاء على الدوام با أعظم من سُسِئل وأكرَمَ من

أجابَ وأعطى . . آمين .

# عَزَضُ بَتْاتِ الصَّلبِ على الخُطَّابِ أينسَرُ هِن عَرضِ بَناتِ الهكر على الا'لباب 

 الراغب الاصمغاني
## م院

 دخيل، ولا تبلى عن دفع كل توهم واشتباه سبيل، والصلاة والسلام على على
 وعلي آله وأصحابه والتابعين وبعد،

فلقد دَخَلْتُ أرضَ المغربِ الجِيب قبل أعوام أربعةِ، رأيت فيها سموْ
 موازيَنُ الأصالةِ والمعاصرةِ، حتى غدا المنغرب بعلمائه ومحاضره وره العلمية وجامعاتهِ التي أصابت في التأصيل لكدوافع ومعططيات التتقدم والتمدين في


 خَلَنْت مساهلُ العلم ودروبُ الحكمةِ

ولقد كان لي من الله تعاللى شرفُ الانضمام تحت لوائِها، والـخدمة




 رحيماَ، ومربياً عظيمآ، وولياً مرشداً، وعالماً أوردني علمُه مواردَ الخِير


 الرسالةٍ التي صنعتها على عبنهـ

وقد تقدمت بهذا البحث إلى كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخخامس في الرباط من المغرب الأقصىئ أعزه الله، بقصد نبل درجة دككوراة الدولةِ في الحليث الشريف وعلومه.

## أهمية الموضوع:

منذ أن كانت هذه الثُريعة ميزانآ، يُنْتِتُ تواعد العدل والمصلحة فيَ

 جُهدهم في إدارة آلات التعامل مح النُصوص بما يحقق لكـل منها المَّنْزِغ المقصودَ من إنشائِها.

وقد اضطلعت جهودُ العلماء من المحدثين والأصوليين بهذه المهمية
 باب تفسير النص وإجرائه على ما يناسبه من الوقائع والأحكام .
ولما كان تفسيرُ النص وإجراؤُه على واقعته أمرأ ألزم الشأ به عامة
 الأدلة في قاعدة التشتريع، نقد تواضع العلماء من أهل الأصول على التعامل


 الواقعةُ أو الحالة المعروضة علئلي وفق البيان النازل فيها، قد دُرِسَت بتحليلِ دقيت لعناصرها وظروفها وملابساتها.

وقد كان هذا أُساساً في التعامل مع مادة الحديث، إلا أن هذا النوعَ



 بمقتضى حـال اللنص ومـناسبة وروده التي هي مـجال العـمـل بهـذا النص وموضوعُ تطبيقه .
ولم تكن هذه الإشاراتُ إلا نوعاً من أنواع البيان التكميلي، ـ ـون وذلك


 التشريع، فاسترشاد الأصوليين بالتراكيب اللفظية الواردة في مادة الحايث الحيث لا
 مجازية استُعمِلت لهذه الألفاظ للعوى ما ينهَضُ من من قرائن صارفة - بل بل إنهم يوجهون همتهم نحو مسوغات البيان في المـحل الذي الذي ورد فيه النّص من

 التشريع مقاصد، وسائلها الأحكام.
وهذا الجهد الأصولي، لم يكن للمحدئين فيه مُدْخلّ، إلا ما كانوا قد اصطلحو| عليه من معرفة أسباب ورود الحديث، بصفتها مرجعاً يمكن تعليلُ الحكمم به، أو تفسيرُ البيانِ بقرينته، أو غيرُ ذلك من من مناحي استعمالِ الورود في البيان الناشىء فيه.

وموضوع الورود عند المحدثين، لم يخرج عن اللدائرة التي انحصرت المرت



معياريتَّه في الروايات الحديئية، ، فما يكاد يخرج نظر المحدث في في سبي

 هي المرجع التُّريعي العام

ولم يكن لمن راعى هذا الجانبَ من المحدثئين على قلتهمّ، وعدمِ
 دراسة علم المناسبات الحديئة .
ولذلك يمكن القول: بأن موضوع الأسباب في الحديث، لم يـيحتلن موقعه في النظرية النقدية بما تحققه من دراية في باب الدلا الالات المتعلعة




اللفظبة

خطة البحث:
ومن هنا كانت هذه الدراسة، التي اشتملت على بابين، جعلتُ الأولَّا منهما في غلم أسباب ورودأ الحديث وكان هنا مخا مخطّه:
 النصوص الشرعية، وتطبيقاته عند المحدثين والأصوليين.

الفصل الأول: علم أسباب ورود الحليث.
المبحث الأول: مفهوم سبب ورود الحديث، وتحديد معنى عليّة النص الوارد ني السبب.
المبحث الثاني: موضوع أنباب ورود الحليث. المطلب الأول: فوائد معرفة أسباب ورود الحليث.

الفرع الأول: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . الفرع الثاني: تخصيص الحكم به، إذا ورد النص بصيغة العموم.
الفرع الثالث: تقيد الحكم به، إذا ورد النص بصيغة الإطلاق.
الفرع الرابع: تعيين المجمل فيما يقع به البيان في النصوص .
 معناهُ المرادِ منه.
الفرع السادس: تحديد النسخ في الأخبار، وتعيين النص المتقدم على المتأخر .

المطلب الثاني: أقسام صورة سبب الورود.
الفرع الأول: من حيث صيغةُ السبب، وجهته التي صدر عنها .
المقصد الأول: أن يأخذ السببُ صورةً الورود، فيكونَ ذلك
نصأ في السببية.

المقصد الثاني: أن يأخذ السبب صورة الإيراد، فيكونَ ذلك وجهآ فيما تقع عليه السبيبة في الاستذلال.

الفرع الثاني: من حيثُ مادةُ السبب، وأسلوبُ إجراء الحديث عليه.
المقصد الأول: أن يكون سبب الؤرود واقعة بعينها، ويشمل


من سؤ الن قيل للنبي وك
المقصد الثاني: أن يكون سبب الورود نزولَ آيةِ، فيكونَ بِيانُ النبي

الفرع الثالت: من خيث المواقعُ والجهاثُ التي ينصرف لها سبب الورود؛

- جهة الفتيا والتبليغ
- جهة الحكم.
- جهة الإمامة.
- جهة القضاء.

المطلب الثالث : علاقة أسباب ورود الحديث بأسباب نزول القرآن الكريم.
الفرع الأول: من حيث فائدةٌ كل منهما في تعيين المعنى "المرادر، والجمعُ والثرجيحُ عند التعارض .
الفرع الثاني: من حيث القول بتعددِ المببب، ووحدةٍ المسبَّب. الفرع الثالث: من حيث إن كلَا منهما قد يَحِل مَحَلْ الآخر في تعيين المراد.

الفرع الرابع: من حيث الشكلُ في أن يكونَ سببُ النزول لجزء من الآية، وسببُ الورود لجزء من الحي الحديث
الفصل الثاني! منزلة أسباب ورود الحديث في تفسبر النصوص الشرعية:
المبحث الأول: تفسير النص الشرعي، ودوره في الاستدلال على الحكم من نصوص التشريع.
المطلب الأول: الققرائن التي يُنَسَر بها النص .الشرعي أو معرفة مقتضى حال النص
المطلب الثاني : تحديد العِلّية في النص، ومعرنة الباعث علي تشريع الحكم المأخوذ من الدليل .
المبحث الثاني: دلالة الاعتبار بأسباب الورود في الأحكام الثنرعية: المطلب الأول: في الاعتبار بعمنوم لفظ الخبر، لا بخصوص رواية السبب، وأدلة ذلك.

المطلب الثاني: في الاعتبار بخصوص رواية السبب، لا بعموم لفظ الخبر، وأدلة ذلك.
اللنصل الثالث: أثر أسباب ورود الحديث عند المحلثين والأصوليبن : المبحث الأول: اعتناء المحدئين بمعرنة أسباب ورود الحديث. المطلب الأول: : تاريخ التصنيف في أسباب ورود الحديث.
 بين الآثار بقرائن المناسبات وأَسباب الوروده
المبحث الثاني: اعتناء الأصوليين والفقهاء بمعرفة أسباب ورود الحليث.
المطلب الأول: نظر الأصوليين في أن أسباب ورود الحديث مَطِنَّةٍ لتعليل الأحكام التشرعية، والتحري عن الأوصاف

المؤثرة فيها .
المطلب الثاني: تطبيقات الأصوليين والفتهاء لأسباب الورود في النصوص الشرعية.

الفرع الأول: اقتضاء دلالة الأمر ما كان دون الواجب بقرينة سبب
الورود.
الفرع الثاني: اقتضاء دلالة النهي ما كان دون المحرم بقرينة سبب الورود.

المطلب الثالث: تعليل اختلاف الفقهاء بحال أسباب الورود رواية ودراية.

وأما الباب الثاني، نقد جمعت فيه ما ورد من الأأديث على أنسباب
 الاصطلاح، والسُّيُوي في اللمع وابنِ حمزةَ الدمشَقيٌ في البيان والتعريف،
 على سبب مُشْتَهَر عند اُلمحدئين، وكانِ وان ذلك باستدلال أذاه النظرُ في طرق
 مراعياً ذكر الرواية محلٌ إيراد السببب.

وصلى الهه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

## الباب الأول

علم أسباب ورود الحديث ومنزلته في تفسير النصوص الشرعية وتطبيقاته عند المحدثين والأصوليين

## الفصل الأول

علم أسباب ورود الحديث

## المبحث الأول

## مفهوم سبب ورود الحديث وتحديد

 معنى عِلّية النص الوارد في السبب يوضح الوجه الذي لأجله يصح أن يقع مثل هذا التركيب، وهذان الطرفان هدا السبب والورود.







 أححِهما: أن السببَ ما يَخْصُلُ الشُيءُ عنده لا به، والعلةً ما يَخْصُلْ به،
(1) ابن منظور، لسان العرب، نشر دار صادر، ودار بيرت للطباءة والنشّر، سنة 1991م، ( $\mathfrak{6} 0 \mathrm{~N} / 1$ )


والثاني : أن المعلول متأخرّ عن العلة بلا واسطةٍ ولا شرطِ يتوتف الحكمُ







 يُتَوَّل إلى الحُكَم لأجل الحِكَمة.

وأما الفقهي، فقال' الكيا: يطلق السبب في اصططاح الفقهاء على أزبعة
 إلا أنه في حكم العلة، لأن عين الرمي لا أثنَّ له في الحكمّ، حيت لا فِّعْلَ منه، ومنه الزنى.

الثاني: ما يكون الطارىء مؤثراً، ولكن تأئيره مستنذٌ إلى ما قبله، ؛ُهو سبب من حيث استنادُ الحكم إلى الأول، لا استنادُ الوصف الآخرُ إلّى الأصل .

الكالث: ما ليس سبباً بنفسه، ولكـن يصير سبباً بغيره، كقولـهم القِصَاصُ وَجَب رَدعاً وزجراً، ثم قالوا: وجب لُسبب القَتل؛ ؛ إذ العَتَل علة القصاص، فقطعوا الحكم عن العلة، وجعلوه متعلِقاً بالعلة، والعلة ولة غير


 هذا، الحكمة راجعة إلى العلة، فلا علة بدونها، والخـلاف برجع إلـى

اللفظ.

الرابع: ما يسمى سبباً مـجازآ، من حيث إنه سبب لمـا يُجبب،
كقولهم: الإمساك سبب القتل، وليس سببَ القتل حقيقة، فإنه ليس يُنفي



وأما الورود، فمصدر فعله المتَصَرْفُبُ منه وَرَدَ، قال ابن فارس في في


 الطُرق،، وكذلك المِياه المورودة والقرى، قاله أبو عبيدة .

قال جرير :
 والوريدان: عرقان مكتنفا صفقَي العنق مما يلي مقدمه غليظانيان، ويُسميان من الورود أيضاً، كأنهما توافيا في ذلك المكان.
 لونَ الوَزدِد) ${ }^{(F)}$
وبتحقيق النظر نجد أن الأصل الذي يمكن أنـي أن تنصرف إليه الإضافةُ في
 الورود، ووسيلتُ المؤوديةُ إليه.
(1) بدر اللدين الزركثي، البحر المحيط في أصول النفه، الام بتحريره د. عبدالستار أبو غدة ، وراجعه الثـيخ عبدالقادر عبده العاني، طبع وزارة الأونا

$$
\begin{equation*}
\text { الكريت، طr، سنة 149r م، (110/0، } 111 \text { ). } \tag{r}
\end{equation*}
$$

ابن نارس، معجم مقايبس اللنة، بنحقيق وضبط عبدالسـلام محمد هارون، نـبر دار
(الجـبل، بيروت، ط1، سنة 1991، (1-0/1)، وانظر لسان الــرب لابن منظور


وأما أسباب البُورود في المعنى الاصطلاحي، فهي تقع على معنى




 على معناه المراد إلا بالقرائن الخارجة، وعمدتها مقتا مقتضيات الأحوالن، وإلذا
 فهم جزء منه، وهذه المواضع وأثشباهُها ـ من الأحاديث والـي والنصوص الششرعية، التي غُفل عن مقتضيات أحوالها وأسباب ورودها ـ لا بـ بد فيها من ألخّ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة(؟).
(*) (ميمكن القول: إنّ أبنبابب الوزود: الحال التي جرى فيها الحديث من جهة المشرع




 في أسباب ورود الحديث للإمام السيوطي، بتحقيق يحيى إسماعيل أحمدل، نسُر دار الكُتب العلمية، بيروت، طال، سنة



 مجلة اللسان العربي، جامعة اللدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،


 فالعالم إذا سثل عن أمر كيف يَخصُل في الواقع، وجب عليه أن يجيب بحسبب ألواقع، =

والسببية فيما ينعقد ورود الحديث عليه، تمثل جانباً تطبيقياً يحقق محلز












=

 ورد فيها، إذ بتعيين حال ورود الدليل عن المُشرع، بكرن محلز الاستدلال، وبغير هذا











الدائم من حديث أبي هريرة .










 فيه، وذلك ليس من العمموم، وذلك أن تقول : إلحاق مثله، أو ما ما هو هو أولى ألى

 (r)الدلالات هو؟

 الشُرعية، تكون معياراً ثابتاً، وهيزاناً تُعرضُ عليه الوقائعُ المتفرعةُ عن الألصنل المنعقِدِ سببُ الورود عليه.
(1) الإمام الشنافعي، اختلاف الحديث، تحقيق أحمد محمد عبنالعزيز، نشر ذار 'الكتب
العلمية، ط1، "سنة T19AT، Vr.

 (*) أي من اتساع دلالة اللفظظ رإمكان صرنه إلى المعنى النّي يُفِْيِي إلىى التخصيص بأخد
 تنافيَ بين ما يحمل عليه معنى اللفظ من العموم وبين إعمالِّ ما يَخُصْ العامَ منَ الْقرائن المرقوف عليها. بدر الدلدن الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، (Y/Y/Y).

وبالنظر إلى مادة أسباب ورود الحديث نجد أن هذه الأسباب يمكن أن ألنا

 نحو أسباب ورود وانعقاد هذه الأحكام، بصفتها ثوابتَ قام الما أمر التعليل عليها

 تنضبط بها دراسة الأحكام الشُرعية وفق الضوابط الحديئية.
"والحديث الشُريف في الورود على قسمين: ما له سبب قيل لأجله،
وما لا سبب لa|(1).

فمن الحديث ما أنشأه النبي
 عنه
وأما المبب الذي يقع عليه الحديث فإنه : رقد يُذْكُرُ في الحديثى، كما
 وحديث السؤال عن دم الحيض يصيب الثوب، وحبي وحديث السائل أي الأعمال أفضل، وحديث سؤال أي الذنب أكبر، وذلك كثير .




ابن حمزة الدمشفي، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشُريف، نتُر المكتبة
العلمية، بيروت، طّا، سنة 19AY، (ry/ (ry).



 النهار، باب الحث على الصهلاة في البيوت والفضل في ذلك، من حديث زيد بن ثابت.



 في المسججد، إلا أن :تكون حهالة مكتوبة||(Y)

وأسباب الورود أوفى ما يـجب الوقوف عليه، وأولى ما تنصرفف إليه
الْعناية لامتناع فهم الحديـث ومعرفة أغراضه ومقاصده، دون الوقوفف على قصته، وبيان بيئته والحال التي اكتنفت وروده، لأن العلم بالسبب يورپ
 لا يفهـم الْمقصود به ابتداءاًّ، فيفتقِرُ المكلفـ عند العمل به إلى بلى بيانه، وهنا


 الـمـقصـود مـنه، فـأسـبـاب الـورود طـريـّ قوي بإلى فهـم مـعـانتي البـحـديـث


 -هيّجها . وأثارهـا)" (r)

وفي تـحـليـد معتنى عـليّة اللنصى اللوارد في السـبـب، يــوول الـشـاطبي رحمه الله: اوولتعيين الممناط مواضع، منها الأسبابِ المموجبة لنتقزير الأخكام،
 فيها، بابب ما جاء في التطوع في البيت (Y)


 اللني هو الحال التي دعت النبي

كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب، فإن الدليل يأتي بحسبه، وعلى وفاق البيان والتمام فيه.
فهذه المواضع وأشباهها، مما يقتضي تعيين المناطِ لا بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة، فأما إن لم يكن ثمّ لمّ تعيينّ،
 الدال عليه في الأصل ما لم يتعين، فلا بد من الع اعتبار توابعه، الما وعند ذلك إلك
 يُجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير غير ذلك أخطأ في عدم اعتي المنوط المسؤول عن حكمه، لأنه سُئل عن مناط معين، فأجاب عن مناب غير معين||(1)

ومن هنا يعلم أن معرفة سبب الورود تحقق مناط الحكمب، وتُبينُ





 أصل تعليل النص ألوارد فيه السبب لا يمكن إلا بالأدلة النقلية، - والتي منها
 توجب الحكم بذاتها، ومعنى كونها علةً نَضبُ الشُرع إياها علامة، وذلك

أبو إسـحات النشـاطبي، المـوافقات في أصـول الأحكام، تـحقيق محـمد مـحيي الـدين


 الجماع في نهار رمضان غلى الصائم، ووججوبس الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وإنها تجب



وضع من الشارع، ولا فرق بين وضع الحكم، وبين وضع العلامة، وْنصبها أمارة على الحكمب||(1)

وحتى يصحَ خملُ الحكم على مناطه ـ الذي يُعيّنه سبب الورود الذي





 أو يقطُ بأن ذلك قصد الشارع.
والثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرانـه


 دراسة الحديث والنظر في أحكامه المستفادة منه، الواقتضاء الألدلة للأحكامام
 العوارض، ،وهو الواقع على المتل متجرداً عن التوابع والإضاناتات
والثاني : الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع التيبار 'التوابع
 والدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه: التنزيل على المناط المعيّنين، وتُعيين

 موضعَ الحاجةِ، بخلافِ ما إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتبازه في
(1) (1)
 أبو إسحان، الشناطبي، الموافقات، (艹/roro)، وما بعدها.
الاستدلال فلا بد من اعتباره|"(1).

فالناظر في كلام الإمام الشاطبي يجد أن موضـوع الأسباب هو قوام ما

 لدليله بالنسبة إلى محله يعني اعتبار الباعث على ورود الحكم وتشريعه.僢率

## موضوع أسبـاب ورود الحديث

تقرر أن سبب ورود الحديث هو معرفة ما جرى الـحديث في سياق




 على واقعته زمن إنشائه .
 موقعه من التشريع تدخل في موضوع أسباب ورود الحديث، وبيان ذلك فـي في المطالب الآتية:

> المطلب الا'ول
> فوائ معرفة أسباب ورود الحبيث
> ويقع هذا المطلب في الفروع الآتية:

الفرع الأول: معرفة وجخه الحكمة البـاعثة على تشريع الحكم: يُعد سبب الورود قرينة يُستدل بها على الحكمة النُرعية من إنثباء

الحكمم في محله، ا(نمعرنة سبب الورود تُمكن من إدراك حقيقة المعنى
 والحكم، والحكمة التي تكون في هذا الارتباط، وهذا يُعيْنينُ في باب الابين الاجتهاد
 الوقوف على تحقق الحكمة عند استنباط الأحكام للمشكلات المعلات المعاصرة|"(1) . ومن ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قالل : اقلت با با رسول الها :

 لم يرثه عليّ ولا جعفر، وورثه علا عقيل وطالب، لأن علياً وجعفرَ كانا مسلمين حينٔذ، فلم يرثا أبا طالب|(r).

فالحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر، والقرينة د.محمد رأنت سعبد، أسباب ورود الحديث تحليل وتأمبس، كتاب الأمة، رقم
. $1+\mathrm{r} / \mathrm{rv}$
أخرجه البخخاري، (1OAN) في كتاب الحج، باب توريـ دور مكة وبيعها، وشرائها،













 الحج، باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها .


 عقيل الدار كلها، وإنما لم ينزلها رسول اله اله


 وتعاقب مصالحهم في ذرياتهم هو آشتراكثهم في الدين وأصول المِلة．


 ．${ }^{()^{(1)}}$
 ومحل إنتائها الذي يُوختحه سبب وروده، يفصل الصفة التشيريعية：عن موأقع التنفيذ في الجانب الدنيوي، ويُبتي هذه الصفة قاصرة على أمور الآَخزة،

 الحديث على ضوء سبب وروده، أن مذا الموقف التعليمي التيبري التيوي الذي

 يُيسْره الشّ تعالى لعباده فئي كل زمان، مع الاسترشاد بما جعل الشا لعباده من

عمدة الأسكام لابن دقيق العيد، نشر دار الكتب العلمية（IV／\＆）（IV）．

 بابـ تلقيع النخل ．

الأصول العامة التي تُرشُد هذه المتغيرات. ا(فما يراه النبي

 يكن قوله كِ
 المعايش، وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ورا، ولا نا نقص في ذلك، وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفهابا"(1).

ولم يغفل الصحابة - رضوان الش عليهم - أهمية حمل الحدليث على


 ومناسباتها، نهي داثرة معها وجوداً وعدماً فيما يحقق المقصد التشريعي.

من ذلك حديث السائب بن يزيد رضي الهُ عنه قال: ا اكان النداء يوم





ومن ذلك حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال: مَررتُ مع وسول الشَ





 الرهون، باب تلقِّح النخل .

أخرجه البخاري (Q/Y) في كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، وفي باب المؤذن =

فَفِعْلُ عثمان رضبي الشا عنه لذلك إنما كان باجتهاد منه، وتحر للحالـ التي أحاطت بهذه السنة، من قلة عدد المسلمين وإمكانية اجتماع العامّة منهم
 من أقصى البلاد، ولم يكن حينئذ في المدينة إلا مسجد واحدن فلما فلو أذن

 للإعلام بدخول وقت الصصلاة قياساً على بقية الصلواتيات، وألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب|)(1)

 أيام وتوعه، ويكون من هذه الناحية قد تجاوز بحدوده قيود التعريف الأغلبي لأنسباب الورود.
فأسباب الورود في التعريف الأغلبي (") هي: مناسبات استعملت فيها



 وما أداه إليه اجتهاده في دراية مناسبات الأحكام وعلل نشوئها ـ فعلأِ ثابتاً

=




 ـ تطعي لا تؤثر فيه معازضةُ تضايا الأعيان وحكايات الأحورالِ.

وإذا أردنا أن نحرّر صيغة الخلاف بين التعريف الأغلبي والاصططلاحي



 أن يتناوله الخطاب|"(1) من المعاني المقصودة في البيان، سواء كان هـان الما





 حصن، والأقرع بن حابس، عندما أراد أبو بكر رضي الشا عنه ألها أن يقطع لهما
 أغنى الإسلام، اذهبا فاجهلا جهذَكما، لا يرعى الشه عليكما إن زَعَيُّماه(')


مؤسسة الرسمالة، ط٪، سنة 149Yام (V/P). الضمير عائل إلى التخصيصص
(ابن حجر الععسقلاني، الإصابة, في تمييز الصحابة، ومعه الاستيعاب في أسماء الأصحاب





 باب سهم العاملين علي الصدقة والمؤلفة المة قلوبهم •



وفي هذا يقول الإمام الجصاص: إفَتَزلُ أبَي بكر النُكير علنى عمر




 على ذلك امتناع جواز الاجتهاد في مثله||(1).
= عبدالرحمنّ بن بزيد بن جابر أن أبا بكر أتطَّ لُعيينة بن حصن تطيفة، وْكتب لة بها
 عمر رضي الش عنه، فلو أقرأته كتابك . فأتى عيينة عُمرَ رضي الشا عنه، فأقرأهو كتابه،


 باب ما كان رسول الله وع








 الحكم المعلل ، ،لأن الذكم يحتاج في بقائه إلى بقاء علته لبُبرت الستغنائه في بقائه عنها فلا بد في خصوص محل يقع فيه الانتفاء عنذ الانتفاء من دليل يدل على ألى أن هذا النحكم







وهذا معناه أنه لم يكن في عهد عمر رضي الها عنه مؤلفة قلوبهم، وأن هذا الحكم بإعطائهم نصيباً من الزكاة كان قد شُرعَ لعلةٍ مُعَيْنةّ، ولِّحالةِ


 وذلكُ من حيث توجيهُ البيان، والتصرفُ في إدارة إنزال الحـئ الحكم - بصورته على واقعته ومَحَلَّه.








 إشعاراً بأنَّ الإسلام لم يُغْذ في حاجةٍ إليهم، وتقويةً لتلوب المسلمين أنفِيهم.
=

 شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي، دار إحياء التراث العربي (Y/Y) . وانظر في تحقِّت هذه المسألة بتوسِ كتاب منهج عمر بن الخطاب رضي الشا عنه في التشريع،




 النبي

 الحاجةُ، وتقره الدواعي، ولذلك ترك كثير من التابعين الْعَمَلَ بالنصوصِّ



 تخصيصه، أو ترك ظاكهرهِه من ذلك إجازة التسعير للحاجة إليه. أخرج البيهقي رحمه الشه في سنبّه


 لأحد عندي مظلمةًّه|(1)
وروى البيهقي عن أنس رضي اله عنه قال : اقد غلا السعرُ على عهد




 رضي الهُ عنه على حاطب بن أبي بلتعة، وبين يَدَّيْه غرارتانِِ فيهما زبيب،
 الكبرى تحقيق محمد عبدالثقادر عطا، ذار الكتب العلمية، ط1، سنة باب التسعير




فسأله عن سعرها، فستر له مُدْين لككل درهم، نقال له عمر رضي الشّ عنه:


 إن الذي قلت ليس بعزمةِ مني ولا قضاء، إنما هو شيء أر أردت به الخير

يؤخذ صـراحة مـن هـه الأحاديـث ومـن الأثر الـمـرويّ عـن عـمر
 الناس مسلطون على أموالهم،، والتسعيرَ خَجْر عليهمَ، والإمام مأمور برع برعاية
 نظره في مصلحة البائع بتوفير الْتمن، وإذا تقابل الأمران، وَجَبَ تمكِينُ

 جمهور العلماء"|(1)
وقد استدل بحديث : "رالني لأرجو أن ألقى الشا وليس أحد منكم يطالبني

 الغلاء، ولا حالة الرخص، ولا ولا فرق بين المجلوب(*) وغيره، والِّلى ذلك مال

(1) البيهعي، المسن الكبرى (£V/๑) .
(Y) محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار ، دار الجبيل سنة
أبو الطيب محمد شمس الدين العظيم آبادي، عرن المبعود شرح سنن أبي داوود، ضبط




(اوروي عن مالك رضي ابله عنه أنه ينجوز للإمام التسعير)|")، (وقذ ذهب الأئمة من كبار فقها؛: التابعين إلى جواز التسعير في كل ظرف، تقتضي






 وتغالِ في الأسعار، فإنّه يصبح حيئلذِ واجبآه(T).
(وأجاز المجتهبلون من التابعين التسعير الجبري للمبيعات استثناءاءً من


 ومقتضى حاله|" - استنتاء، وليس 'لهم مستند إلا المصلحة والغدله|(r).

وقال الأستاذ وهبه الزَحيُلي عن خصائص نقه التابعين: اوكان لفقّهيه خصائص معينةٌ، منها تركُ العمل بالنصوص المطلقة، أو العامة، لأنهم رأواً

راجع في هذا موسوعة الفقه الُمالككي، إعداد خالُد عبدالرحيـم العكك، دار الـُحكـمة،



 عنه، فيجتهد السلطان في ذلكُ. . .اهـ.


 المناهج إلأصولية، أ.د. فتخي الدريني (سץ7).

العمل بها ينافي المصلحة،، فعَمِلو! بما بحقق هذه المصلحةَ، وإنْ ترتب عليه تقييد للنصى، أُو تخصيميه، أو تركُ ظلاهرهِ|"(1)

ومن هنا كانت اللازمة المنهجية المتّبعة في توجيه البيان لما تقتضيه الحاجة، وتستلزمه الدواعي، قائمة على ما تظهر به موافققة المصلحة لِّقصد
 فالمصالحُ إنما اعتبرت كذلك من حيث وضَعَها الشارع، ودلْ عليها الدليلُ (فوجه النظر في المصلحة التي قام الحكمُ على جَلِبها، والمفسدة التي


 الراجحةِ، فإن زَجَحتِ المصلحة فمطلوبٌ ، ويقال فينه مصلحةّ، وإذا غلبت جهةُ الدفسدة فمهروب عنه، ويقال إنه مفسدة على ما جرت بـله العادات في

ووجه النظر في تحقيق المقصد التشريعي المترتب على تقرير المصلحة
 عند مناظرتها مع المفسـدة في حكم الاعتياد فهي المقتصودة شرعاً،
 بمقصودة في شرعيةِ ذلك الفعل وطلبه، وكذلك المِلكِ المفسدةُ إذا! كانت هي

 في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاةً في جهةِ الأمر)|(r)
(1) سعيد بن الـُسيب سبد التابعين، د. دهبه الزحيلي (ITV)، وانظر ما قاله الأستاذ محمد

 مصلحة المجتمع تتصضي ذلك لفساد ذمم التجار) .اهـ (1) اله (Y) الموافقات ني أهول الأحكام لأبي إسحت الثـاطبي (IV/Y) من كتاب المقاصد.

وللذك كان لزاماَ على العلماء والأصوليين وضعُ تأصيلِ فتهي يجمع

 من هذه العلل والمناسباتِ لعامل التغيير والنني، وما لا لا يخضيُ منا منها، ومِنْ
 لا يمكن إثباته من الأحكام التي قيل بانتفاء عللها الملحوظةٍ منها تحقيقاً للمقصد الشرعي الذي هو البا البابُ المـجمع عليه عند الأصوليـين والفقهاء من جلب المصالح ودرأ المفاسد.


 ومقتضينات الأحوال بالنسبة إلى جهة الحكم من تخصيص الحاميم وتقيبد المطلق، ونسخ المعاني المؤثرة في محل الحكم، وغير ذلك. وهذا ما يكون بيانه في المطالب اللاحقة إن شاء اله تعالى.

الفرع الثاني: تخصيص الحكمِ به إذا ورد النص بصيغة العموم: (يَعُدّ الجمهورُ من الأُصوليين التخصيصَ(1) نوعَ بيان أو تفسيراً للعام؛
حيث يستوي فيه احتمالان:

$$
1 \text { ـ احتمال إرادة العموم: }
$$

Y - احتمال إرادة الخصوص.

حتى إذا ورد الخاصِ، رُجّحَ احتمالُ الخصوصص الذي كان الْان فائماً، فالعام مع استواء هذين الاجتمالين فيه، ليس مُبُينًا أو مفسراً في ذاته، بل هو
(1) عرف الأصوليون التخصيص: بأته إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أو إخراج بِّي ما يتناوله الخطاب، وند فرقوا بينه، وبين النسخت الإبهاج في شيرح المنهاج علي منهاج الوصول إلى علم الأهول لعلي بن عبدالكاني السبكي (1/4/Y)

منتقرّ إلى بيان بُرَجْحُ مرادَ الثـارع من هنين الاحتمالين، فالتخصيص إذن لا لا يُغير شيئا، وإنما يرجح أحد الاحتمالين، ويفّر العام كالمجملِّ
 العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقآ، دون نظر إلى نوعية الدليل من من حيث كونه قطعياً أو ظنياً، مستقلا أم غير مستقلِ، مقارنآ في الزمن أم غير مقارن .
وينتج عن مفهومهم للعام الذي تفرع عنه هذا المفهوم للتخصيص


 مُستى التخصيص في محل الحكم. (*)"(ولدراسة الخاص في مجال تفسير النصوص أهميةٌ يُرى أثرها في
(错)
 دلالة العام ظنية عند الجمهور من الأصوليّين - ونهم الثـانيعية --


 لأْ الدليّل الأتوى (رهو الخاص) يفــر الأضعف (وهو العام)، لأن الأتوى أبينُ في




 فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل، نوجب أن يُلْضَيْ بالخاص عليه.





عناية العلمأ وجودهم، ، ذلك لأنّ الخاص في ماهيتهِ ودلالته وأنواعه، الـه
 في الأحكامر"(1)، والأحكام، نْهو يقابل العام، كما أنه قطعي في دلالته علكى

إن ارتباط هذا المطلب بمبحث تَفسير النصوص الشُرعية، ومعرفة فِقبه أحكامها، قاد إلى تحقيق نظرية اقتضاء المعنى المناسب في محل الحـي الحمم، وذلك بالظر في حال البليل من خيث كونه يتخصّصُ بسببه أو يُعُم باعتبار لفظه . وعند إجراء هذه النظرية على قاعدة التنفيذ في المَساحة الحلديُية نجّد
 المحل الذي ينعقد به تخصيص الحكم من حيث تحققُ قيود المنابنبة بـبن
 تفسيرٌ لمقتضى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تحرياً لمناسبة محـل الحّل الحكم،





= وارد على سبب، تالن الشيرازي في اللمع في أصول الفته (صهr): نالواجب في مبيّل
 منهما أو ترجيح يبت لأَدْمهما على الآخر .

 ( $\mathrm{AV} / \mathrm{I}$ )
سيأتي تنصيل مذه المسالة في المبحث الثاني من النصل الثاني في دلالة الاعتيار بأسباب
الورود في الأحكام الشرعية .

أبو بكر الْبيهني، معرفة ألُسنن والآثار عن الإمام الشافعي، مـخرج على ترتيبب مختصر أبي إبراهيم إسمأعيل بن ينحيى الممزني، تحقيق سيلد كسردي حسن، دار النكتب العنمية، ط1 ،

وبهذا تتحلد صورٌ التخصيص في تفسير البيان المُنزل في محل الحكم
على الأقسام التالية:
1 ـ تخصيض بدلالة قول النبي خاص، يُفسر الوجه الذي يتتضيه البيان في محل الحكم. Y ـ ت تخصيص بمذهب راوي الحديث من الصحابة. r ـ ـ ت تخصيصّ بالقياس والتعليل بقولِ عامة أهل العلم.

## بيان هذه الأقسام:

1 ـ التخصيص بدلالة تول النبي




 وكذلك نَهِيْه عن أستقبال القبلة واستدبارِها للكعبة(0)، فَيُحتمل أنه تخصيص، لأنه كان بياناً للحكم.

كتاب المساجلد، باب من أحق بالإمامة، من حديث مالك بن الكاريرت.
أخخرجه مسلم (IYQV) كتاب الحج، باب الستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً،
 أُخرجه البخاري (197Y) في كتاب الُصيام، باب الوصالن، ومسلم (II.Y) في كتاب الُصيام، بابب النهي عن الوصان في الصوم، من حديث ابن عمر .


أيوب الأنصاري .
أخرجه الببخاري (1٪0) في كتاب الوضوء، باب من تبرز على 'بنتين، ومسـلم (Y7T) في كتاب الطهارة، باب الاستطابة .
 العام، إذا وُجدتْ شرائط التقرير بعد الإنكار في حق الفاعل التخصيص بدلالة الفعل، التخصيصُ بالعادة، ويجري هنا التخرير التخصيص على

وجهين:

 تخصيص العام، فيقال: المراد من ذلك العام، ما عدا ذلكا ذلك البعض الـنيا جزَتْ العادة بتركه أو بفعله.

الثاني : أن تكون العادة جارية بفعل مُعين كأكل طعام معين مثلًا؛ ثمّ
 "نهيتكم عن أكل طعام":

والعادة التي تخصصن إنما هي السـابقة لوقت اللفظ الـمستقر،


 الأمر في قوله
(1) قلت: لا يُعد هذا التقرير قرينةً في تخصيص العموم إن كان بعد وقت العُمل به، وإنما
 ارتفاع حكم ألعام عن باتي الأفراد.
(Y)




 راجع البحر المحيط للإمام الزركشي (r/r (r)

تلبسون"(1)، على الاستحباب دون الوجوب، حيث حُملَ الحديت على أنَّ

 والعرب في أكل رقيق الطعام، ولبس جيد الثباب، فلو والو واسى رقيقه كان

 هنا كيف خُصْصَ عموم لفظ النبي الأزمانه| ${ }^{(r)}$

ومن أمثلة التخصيص بدلالة قول النبي
 قبل موته بشهر (ألا تنتفعوا من الميتة بإماب ولا عصب|"(غ)، ثم ورد

حديث أبي اليَّرِر كعب بن عمرو .

 يكلف بمن العمل إلا ما يطيتن. البحر المحبط للزركثي (r) (rar).


 الحكم: ندخلوا، وتعدت على الباب، نخرجوا إليّ نأنخبروني أن عبداشٌ بن عُكيم أخبرهم أن رسول اله بإهاب ولا عصب، قال أبو داود: تال النضر بن شُمَيْل: يسمى إهاباً ما ملم بُدبيغ،
 باب ما يدبغ به جلود الميتة، والترمذي (IVYQ) في اللباس، باب ما جاء في جلوّود
 حديث حسن، وليس العمل على مذا الحديث عند أكثر أمل العلم. وسمعت
 أحمد بن حنبل هنا الحديث لما اضطربوا في إسناده، وأخرجه بهذه الزيادة أيضاً =

عنه








= اللبس، باب من قال: :لا يتنع من الميتة بإماب ولا عصب

















 أبواب الأواني، باب طهارة جلب الميتة باللدبغ .




ولتحقيت هذه المسألة لا بد من تعيين سبب ورود حديث عبدالنّ بن عُكَيْم، لمعرفة محلِ الحكم فيه، ولتُعيين ما وقع عليه التخصيص من الأفراد التي يتناولها اللفظ العام .

قال الإمام الطحاوي رحمه الهُ بعد إيراده حديث عبدان الشَ بن عُكَيْمْ :

 فقد طَهُر، ولا بأس بيعه والانتفاع به، والصلاة عليها، وكان من الحجّا
 رسول اش لـ


 سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقي سمينا


 ألانتفاع بشحومها.

 السنن الكبرى (IV/1)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (IV/I)، (IV) ).
(Y)
وهبـب فيـ "(aنسنده").

فأما ما كان يُدْبَغُ 'منها حتى يـخرج من حال الميتّة، ويعود إلى غير
 بذلك، والتي تنزل على أن الذي حُرُمَ من الشاةٍ بموتها هو اللذي يراد :منها

(1) الآثار (1)


 دخول صورة اللسبب ڤطعي'، وأخراججها بالاج جتهاد ممنوعُ





وأضاف الإمام الطحـاوي في مغْرض توفيقه بين الآثار السابقةِ قائلاًل : ااإنا قد رَأينا الأصلَ المـجتّمع عليه أن اللعصير لا بأس بشربه، والانتفاع بـهُ،



الحخل حَل".

فكان يَحِلُّ بحدوث: صفة، ويحرم بحدوث صفةٍ غيرها، وإن كانا بدنات واحداً، فالنظر على ذلك أن يكون جلد الميتة، يحرم بحلدوث صفة الموتِ


وإذا دُبِغَ فصـار كالجّلود والأمتعة، فقد حدثّت فيه صفات الحلالن، فالنظر على ما ذكرنا أن يجلّ أيضاً بحدوث تلك الك الصفة فيه. (1) (1) or

وحجة أخرى أنا قد رأينا أصـحاب رسول الشا يأمرهم رسول الش
 فنبيحتهم إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان، فهي في حرمتها على أهل الإسالام كحرمة الميتة.
فلما لم يأمرهم رسول الهّ الّ ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتها.


 الجلود باللباغ، ولقد روي في هذا عن جابر بن عبدالشه قال : "كنا نصيب


 عنده بمضادِ لهذا .
 غير معنى حديثه الآخر، وأنّ الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث، هو غير المباح في هذا الحديث.

 المدبوغة، حتى تتفق هذه الآثار، ولا يضاذّ بعضها بعضآ،(T)
(1) أخرجه أبو داود (ر^ثر) في كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، وأحمد (r^q ،rva ،rsp ،rrv/r)
(Y) تقدم تخريجه صا (Y)

 النهي، خصضّه سبب وزودهه، من جهة اقتصاره على صورة السببا ودل ودل على هذا التخصيصن فيمأ عدا صورة السبب ما قدمناه من الأحاديث والآلآثار
 المصرحة بجوازه بعذ الدباغ.

## Y ـ تخصيص بمذهب ,إوي الحديث من الصحابة:


 المذكر والمؤنت، وقد زوي عن ابن عباس رضي الش عنهما أن المر أة إذا


واختلف في حجة هذا النوع من التخصيص، اڤقال القاضي في مختصر









= وما بعدها، وانظر المغني لابن قدامة الحتبلي، ومعه الشُرح الكيرير على متن المتنع لأبي
(1) (أخرجه البخازي (TaYY) في كتاب استتابة المرتدنين، باب حكم المبتد والمترتدة

وأشتثأتهم عن ابن عباس
الُبحر المححط، للبدر الزُزكشي (r/ra^).

وقد نـاقش ابنن دقيق العيل مـنهب من مَنَعَ التخخصيص بقوله : اإن


 (التخخصيص تَمنع منه معرفَتُه باللنسان وتيقظه||(1)
واختلف في اعتبار مرتبة هذا النوع من التخصيص، فقيل النـيل إن وُجد ما ما



 ثم نُقل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنّه حَمَلَ الحديث الحـن
 أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان رحمه الله ، فشُاور الصححابة، فروى فرى فـي

 مروان، أحدثه بحـديث رسول اله




 ضعفاء.




يعرفـُ بالرأي فبت أنه مرفوع (rov/r).


 رضي الله عنه نحوهبه(1)

يمكن اعتباره في التخصيص، لأن الصحابي اطّلع من النبي

 النبي
والمسألة محل بخلاف بين الأئمة والفقهاء، والمختار في هذا أُنه إذا


 يحتمله محلل التخصيصن - أو يكون بينهما اضطراب يقتضي القونل بترجيح أحدهما، والبارع الناقد يفحص عن ذلك.
وللتحقيق في تخصيص ظاهر الحديث بمذهب الصحابي فإنتي أورد المثال التالي:
أخرج مسلم رحمه الشَ : "في باب بِيان أركان الإسلام ودغأئمه العظظام

 رسـول الشّ






إلا الها، وإتامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيامِ رمضان، وحجّ البيت)"(1)
 أساس لشر ائع الملة، وقد أخرجه البخاري رحمه الشا فلا في كتاب الإليمان،









 يتعيّن إلا في بعض الأحوال.
 أتوا عبدانه بن عمر، وقالوا: إنك سيد الناس وابن سيد، فانري

 الحسن: فأطمعوه وخّْفوه، فما استقبلوا منه شيئاً حتى لحق الشَ (r)
 قوم كانوا يسيرون على جاذة يعرفونها، فبينما هـم كذلك إِذْ غَبِيتَهُهُم سحابةُ

أخرجه بهذا اللفظ مسلم (IT) (IT)، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه


كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام .


وظلْمةً، فأخذ بعضنا يمينأ وبعضنا شمالًا ، فأخطأنا الطريق، وأقمنا حيث
 فيه، إنما هؤلاء فتيان قريش يفتتنون على هنى هذا السلطان، وعلى هـلى هذه الدندنيا،

 رضي الهّ عنهما هي :تخصيصه الحال التي لا يتعيّن فيها الجهاد والْتغزو ،

 الدين، ومنها ما أخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي اللّ عنه (ألن
右








 بيده - وهذا بيته حيت ترونه(ب)

وأخرج البخاري:في كتاب الفتن عن سعيد بن جُبِيْر قال: "خرج علينا
(المرجع السابق (IV/\&) (1).
 .

عبداله بن عمر رضي الله عنهما، فرَجْوْنا أن يحدثنا حديثاً حسناً، قال فبَادَرَنا

 تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان مسمد الدخول في دينهم فتنة، وليس كتقالكم على المُلك||(1)
فهنه الأحاديث وغيرها تبيّن مذهب ابن عمر رضي الش عنهما في ترك


 رضي الله عنهمـا - عموم الأحاديث التي تأمر بالجهـاد وحبس الفتنـة عن الّد
r ـ تخصيص بالقياس (r) والتعليل بقول عامة أهل العلم: يقع هذا النوع من التـخصيص على معنى مـا يراه أهل العلم في أن
 قلت: وتد وردّ عند البخاري رحمه الها في كتاب التفسير أحاديث فيا في معنى الأحاديث



 فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام خمس . .. الحذيث.




 تضايا الأعبان وحكايات الأحوالن، من جهة ورونا
 المسيرع أو مَنْ نُسِبَ إليه أمرُ البيان من الصحابة رضي الشا عنهم.

الحكمَ على أفرادِ غير ما يتناوله اللفظُ الواقعُ على سببه، ليس مدلولَا عليه بالنص، بل بالقياس والالتعليل.

فالمغْتَبرُ في أسبَباب الورود - من حبث كـونُها رواياتِ تَخْضَع لِميزان









 هذا المعنى (1)

يتّضحُ مما مضى أنّ التخصيصَ إرادةً، والدليلَ المُخْضصنص في الواقع

 لأن خلاف المعقول غير مراد له قطعاً، ودَلالة العقل، بيالي لهيان لهذه الإلرادة، وعلنى هذا فالنصوص العامة التي جاءت بالتكاليف الشُرعية، يتحكم العقل
بعدمٍ شمولها لمن ليسن أهلا لها منذ صدور تشريعها كالصبي والمجنون.ل(r).


 النص، يُعْمَلُ بها لإجراء صورة الحكم على مظانهُ، وأما التعليل المبتدأ فهو قانم على أنٍ العائُ مخخصوص منذ بدء تثريعه، وترائن هذا الخصوص مي ما قام أمر الْتعليل
= يراجيع في مادة هذا الثمبحت كل من الكتب التالية: :

وقد سلك العلماء في التعاملِ مَ أسباب الورودد هنا المسلـَكَ في التخصصيص، فوَجّهوا عنايتهم نحو هذه الأسباب، وأصّلوا من خلال ملا مواقع


 للخصوص ابتداءأ. أي في أصل تشريع الحكم الذي ورد بصيغة العموم.
 يجب حفظ النص على المجتههد، وإنما يجب علبه البحثُ عند حلد (1) (1)

وهذا المَنْزِعُ في البحث كان قائمأ على أساسي النقد البيئي للرواية،



 التُزِّمَ به في إخراج النص عنَ
 عليه، بصفتها فَرْداً من الأفراد التي يتناولها عموم اللفظ في الأُصلِ . ولذا نقد عقد كثير من السلف على معرفة ألمباب الوراب الورودِ مسائلّ في الفقه، تناولوا من خلالها الفروغ التي رأوا - بما اتفق لهم من أسباب الفهم،



(IrY وما بعدها).
 وضبط نضـه وخرج أحاديثه وعلت عليه شعببب الأرناؤوط، دار البشير، ط1، سنة

$$
\text { (££7/1) م } 19 \wedge 0
$$

وقيم معالجة النصوصِ الشثرعية ــ أنها تدخلُ في معنىى ما ورَدَ به الْحديبُ

 الوازدة على أسبابها، على مفهوم العلةٍ المبني عليها حكم القياس المّفنون في مصطلح الأصوليين(1)، بل تعلق تفسيرهم لمعاني الفروع بما كان لهـم


ومن ذلك ما أخرجه مالك في موطّئه اعن ابن شها





 في مُصَنْفِه اأن يححيى بُن عبدالرحمُن بن حاطب أخبره عن أبيهه ، قال: : بتوفئ
(1) ذلك أن العلةً تتناوب في أمر تحريها عند إجراء الفرع على أصله المقيس عليه؛ فيظلّ


 الحشرعُ زمن وتوعها.


 ابن كثير في مسند أبمير المئمونين عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم، وئنق


 السرتة، باب العبد يبنرف من مالن سيده، أو من مال امرأة سيده.

حاطب، وترك أغبُداً، منهم مـن يمنعه من ستة آلافِ، يعملون في مال





 توجعك، ثم قال للمزني: كم ثمنُها؟ قال: كنت أمنعها من من أربعمائة، قال :






 أربع مائة درهم، قال لعبدالرحمُن : قم فأغرم لهم ثمان مائة درهم"|(ب)

والأصل فيما ذهب إليه عمر رضي اللّ عنه من الاعتبار بححالِ هذه






 سرقة العبل.

مصنف عبدالرزاق (1A9VA).
 أيتام ليس لهم مالُ غيره، فتركه، ثتمّ أتي به الثانية، ثم الثالثة، ثُم الْرابعة،

 قال الحارث: أربع بأربع، أعفاه أربعاً، وعاقبه أربعاً")"





 فجحده أو كانت عنده وديعةٌ فجحدها، لمَ يكن عليه فيها قطع، إنما القُطع على من أخرج متاعاً من حِزِ بغير شبهةه( )


 الأمر حتى أصبح يُعرف بما اشتهر به، فقطعه النبي



 والمحتلس، ، وقال الترمنذي: هذا حديث حسن صصحيح، والعمل على هنا عـا عند أهـل العلم.



 والوديعة، فيأخذه، ويذغي ضياعه، أو ينكر أنْه كان عنده ودبعة أَو عـارية، وعللهِ

ومن هذا الأصل في درأ النبي

 رسول الش هِ
 ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحد على من أصابه||(Y).

ويمكن القول: إن الاعتبار بحال الشبهة - في ورودها ونشّوئها - في إسقاط هنا الحد، وذلك - في تقدير مَنْ يُنْسَبُ إليه البيانُ في محل الحكا ـ كان أمرأ يدخل فيما يسمى فِقْ المسألة عند الجهة التي حَصَلَ منها البيان، بحيث اشتُهر في فقه الصحابة رضوان الش عليهم تَتَّبَعْم للمناسبات والقيود

ص صاحب الهـداية بقصور الحرز، لانته قد كان في يد الـخائن وحرزه، لا حرز المالك الـكا







 كالاختلاس والانتهاب والغصب، لآن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولألنه يمكن

 عنها .اهـ.


 الأيدي ني السفر (انظر كلام الإمام الترمذي رحمه الش عند حديث النهي عن القطع في الغزو مع شرح التحفة (1/0)

التي يثتحدد بها البيان ــ من حيث افتقاره إلى مقتضيات ورودهه، ودواعي







 بالجوع||(1)

وبهنا يظهر أن من صور الاجتهاد التي يُبنى عليها فقه المسألة عند المجتهدين من الصحابة بيانَ إرادةٍ المشرعِ للخصوص ابتداءاً في محّل البيّان الذي يتتقر الحكم إليه.

## القرع الثالث: تقييد الحكمِ به إذا وَرَدَ النص بصيغة الإطلاق():

 مطلقاً، فيجعله خاصاً ببعضّ "ما يصدق عليه معناه دون بعضه الآَخر؛ ويكون - من حيث هو معتبرٌ في التشُريع - بياناً أو تفسيراً لمـا وَرَدَ عليه من النصوص المطلقة.


القيود اللفظية التي تقلل من شيوعه.
يراجع للتوسع في مادة هذا البحث :
ا ـ المحصهول في عُلم أمـول الفقه للفخر النرازي، تحقيق ودراسة د. طه جابر

فهو حالة من حالات التعارض بـين حديثُـَن متّحديْن في تاريخ الصدور، من جهة المشرع نفسه، والجهةُ التي حَصَلَ منها التعارضُ هِ هي أن النصين متنافيان من حيث الظامرُ في محل الحكم، ورنئِ ورنُ التعارض يكون






 المقيد جزءٌ من الحديث المطلق من حيث الحيث الكتمالُ البيان بهـما في محل الحكم، والعمل بالحدثين - عند اتحاد سبب ورودهمال، وجها الحهة اقتضاء البيان البيان
 التعارض بين الأحاديث.

وقد كان نَظُرُ أهل العلم من المحدئين والأصوليين في تحقيق الاعتبار

 تحت هذا الأصل من الفروع والمسائل والتطبيقات التي تأخذ بُعدناً عملياً يُنَسْر محل الحكمى، ويُعلل نوع الحاجة في سياق البيان من المشرع .
 موضعين بقيدين متضادّين، فإنه يُرجع إلى أصل الإطلاقِ، إِّا إِنَ تقييد المطلق بقئدٌ لا يخرجه من الإطلاق أصلًا، لأن المطلق يحتمل التقييد بقيود عدة)
(1) قلت: لا ينزل كلامي هنا في باب تعارض الأخبار عند من كتب في موضوع النّاسخ
 ومن ذلك قول الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار في

فمن قال من أهل العلم: إن التقييد خصصَلَ بضرورة البيان في المـحـل قال ببقاء المطلق غلى إطلاقه، إذ ليس تقييلده بأحدهما أولى من تقييده

 تتناوب في أمر تحريها عند إجراء الفرع على أصله المقيس عليه.



 الأولى والأخيرة، لورود إلحديث فيهما، ولا نتافي بفي الجمع بينهما .

وقد قرر أبو الوليد الباجي في "إحكام الفصول"ل بأنّه إذا ورد لفظ حكم مطلق، وقل ورد من جنسه حكم مقيد إلا أنه متعلق بغير سببه، فإنّ المطلق
=

 والأولاد، لأنَ النهي وارذ على سبب في الحربية، اهـ. الاعتبار للحازمي، نسنره وعلتز عليه وصححه راتب الحكمي، حمص سنة الاني

 الككبُ أن بغسله سبعَ مرابت، أولاهنَ بالترابا" .





 الكلبب في الإناء فاغسلوه:سبع مرات، وعنّروه الثامنة في الترابها.

لا يُحمل على المقيّد إلا أن يدل القياس على تقييده، فيلحق بالمقيد
قياسا" (1)
ولما تعلق موضوعُ رواية القيد بتحقيق الأصل في الحديث المطلق
 والأصوليين عنايتهم نحو دراسة ما اضْطُلِحِ عليه من الروايات التي التي حصل
 أخضعوا هذه الرواياتِ لجوانب النقد الحديثي في السند والمتا ولمتن وعمدوا إلى تتع طرق هذه الروايات، ودراسة عللها، وبخاصة الية فيما يتعلق بتطبيبات




 المسلمين" .
"وروى أيوب السُختيانيُ وعبيدالهُ بن عمر، وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكر فيه (امن المسلمين)"(r)

أبو الوليد الباجي، أحكام الفصول (YA1)، وانظر الإبهاج في شرح المنهأج لعلي بن



 والشعير
رواية أيرب النّشتياني أخرجها البخاري (1011) في كتاب الزكاة، باب


 مسلم بها الحافظ المزي في تحفة الأشراف (VA01)، دار الكتب العلمية.

اوقد روى بعضهم| عن نافع رواية مالك، ممن لا يعتمد على حغظه، وقد أخذ غير واحد من :الأئمة بحديث مالك، واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل|(1)

بلحظ على هذا المثال ما يلي:

- ـ (أن رواة الأصل، ،دون ألزيادة، من مشاهـير الثقات، وهـم أيوب، وعبيداله بن عمر .
Y ـ أن إلمستقل بالزيادة هو كذلك من الأعلام الثقات، وهو مـالكُ بن . أنس
. \& ـ أن الزيادة أعطت حكماً جديداً، وهو تقييد من تجب عليهم زكاة الفطر بالمسلمين|"(9)
وقد عالجت كتب مصطلح الحديث والأصول موضوع زيادة الثقّة، ،



 الروايات التي صُرفت بها ظواهر الأحاديث - أن تكون ألرواية التي وقعت بها بها
 في السبب، واختلفا في المـخرج، وفي أحدهما زيادة في الحكمب، فإنهمـا يخضعان للعموم والخصوص أو الإطاق والتقيد.
واشترط العلماء منز المحدثئين والأصوليين لقبول الزيادة ــ التي يجصل بها القيد، بصفته معتبراً في تشريع الحكم - أن يختلف مخرج الرواية التي
 (Y) انظر كلام د.همام سعيل: في تحقيقه على شرح ابن رجب لعلل الترمذي (Y/A/A).

وقعت الزيادة بها، عن مخرج الرواية الأصل، وذلك حتى يصلـي الزيادة وصفُ القيد، وخرج بذلك الحالل التي يكون فيها المحخرج واحداً، إذ إن الحكم لا يقيد بنفسه ولا بشيء من جنسهـ
كما أنهم اشترطوا أن يكون بين الزيادة وبين الأصل الذي وري وردت عليه

 صح حديثه عند نقاد الحديث، ويُقوي ذلك أن يكون لهـنه الزيادة متادن متابعٌ، حتى ترتفع عن الشُوذ والنكارة.
وقد حكم نفر من الفقهاء بوجوب الأخن بالقيد، وذلك لأن الزيادة


 رُوي حديثان مستقلان في حادثة، وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة ، كـما لو انفرد الثئقة بأصل الحـديث، وهنا ونـا من باب أن المـطلق جزء من (1) المقيد

ذهب الحانظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لكلعل الترمذي رحمه الش إلى أن هذا ليس من من


ولم يذكرها بقية الرواة، نهذه هي زيادة الثقة.
 ا ـ لأن الزيادة نأخذ صفتها من موتع مخالنتها لما عليه بقية الروايات، بقطع النظر

عن وحدة المخرج Y - لأن الزيادة تنزل في موضوعها عند الباب الذي يتعلق به أهل الحديث، فلا يؤثر في ذلك اختلاف المخرج「 ـ إن في تصر ابن رجب لزيادة الثقة على هذه الصورةة، ما يفقد الزيادة إذا ورد الذا
 إما بالتخصيص، أو بالتقيدي اه اه. وقد نص على هذا المذهب الحانظ ابن حجر في نكاته على مقدمة ابن الصصلح، حيث =

## الفرع الرابع: تعيين المجمل فيما يقع به البيان في النصوص:

لم يكن الموقع الذي تمثله أسباب الورود مقتصراً في الرواية الحديثية
 الاصطلاحي للرواية من خيثُ اكتمالُ بنائها، وبما يحقق عند الفقهاء إجراءأ
=



 النووي في مصنفاته .
نم عقب الحانظ على ما سببق بقوله: ونيه نظر كثير، لأنه يرد عليهم الخّدينث الذئي





 هذا، فقال ني زيادة مالك ومن تابعه ني حديث: إنفد عُتق منه ما عُتقى) : (إنْنـا
 عنه، وهم عدد وهو منغرده" فأشار الى ألن الزيادة متى تضيمنت ميخالفة الألحفظ ألو



 من الزيادة، وما توجبه من صرفي لظاهر الحديث الذي الذي وردت عليه بالتخصيص أو

 على جانب المتن في الحكمم, انظر النكت على كتاب ابن الصـلاح للحافظ ابن



 النظر التأصيلي للأحكام، وإنما كان لأسباب الورود ألبالـيادٌ تخخدم الجانب


 الحقيقتين العرفية أو اللنوية، وإن كانتا مقصودتين في الأصل اللذي تتحرر به الحقيقة الشرعية.

والأصل المعنئ هنا فيما تقوم عليه صفة الإبهام في اللفظ هو خفاء الحقيقة الشُرعية للفظ من جهة افتقارها إلى معرفة البيان الذي وردت في

ولما كانت المعاني - من حيث قيامُ اللفظ بها - هي مادةً التشريع
 والكشف عنه، ولذلك نهي متصلة أثنَّ الاتصالِ بمادة أسباب ألماب الورود لأنها
 المعاني المقصودة في محل البيان .

فَبُبْيَ على ما تحرر لنا سـابقاً أن من أوسع أبواب تفسير ما يخفى من


وقد ظهر لي أن جهة الاسبتهام التي تنزل حدود هذه المسألة عليها
 سواء كان ذلك في لفظ أم أكثر، وليست هي مـجردَ غياب الحيّ الحقيقة اللغوية
 المقصود من الحديث في حالة ما إذا عرف سببه الذي وقع عليه.

فيخرج بذلك ما يقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة، أو التي

لا مَيَّلَ لها يقاس عليها، :وهو ما يعرف بغريب الحديث، ، فذلك بغلم قائم

 بتأليف أسقط فيه هذه الألفاظ الغامضة على حقأئقها اللغوية المستعبمنالة فيها(")، دون الاضطرار في ذلك إلى توجيه النظر في الباعث على ورود الحايث

وأقوى ما يعتمد عليه في تعيين المعنى المبهم أن يظفر به مفسراً في


 يقابله البيان نهو من صفانت الألفالظ الدالة. وبهذا يظهر أن المبين غير خاص بما همو خفي في معناه. انظر كتاب مباحث ني المجمل والمبين من الكتاب والسنـة،

 واضح الدلالة على المعني المراد، ويكتنفه غموض نثأ عنه الإجمال، هنا ولا يختص
 بحتمل وجهين احتمالًا واحداً، مثل طما روِي أنه عليه ألسالام جمع في السفر ، فإنه مجمل، لأنه يجوز أن يكوّن هذا السفر طويِّا أر تضيراً، فلا يجوز حملن على أحدرمها

 جواز تركها. وأما أملة الأنقوال، فكثيرة تنعدد بحسب سبب الإجمال، فتد يكرن سبب الإجمال نتل اللفظ من معناه اللغنوي الظظاهر إلى معنى اصطلاحي خاص غير معلوم،
 وأحكام الجنابات. وقد يكون الإجمال بـبـب تعدذ المعاني المتساوية وتزاحمها، مع عدم وجود قرينة ترجح أجدر هذه المعاني، كما في المشتركٌ الذي انسد باب الترجيع
 بيبان من المجمل، ولذا نْي تحتاج إلى الاستفسار بمعنى طلب البيان من المجْمل، 'ثمْ
 انظير كتاب بيان النصوص إتشتريعبة طرته وأنواعه، مؤسسة باب الجامعة سنة ص 11 وما بعدها .

بعض روايات الحديث، إما من جهة صـوره عن النبي اقتضت الحاجة فيها إلى بيان ما استبهم في الرواية محل النظر النظر، وإما من
 وأقعد بالخال، وأوعى بما تقتضيه الحاجة في محل البيان.

فمثال ما احتيج في بيانه إلى البحـث عن طرق الحديث من من جهـة صدوره عن النبي عن الانتباذ: اعن ابن عمر أن رسول الشّ
 ماذأ قالْ قالوا: نهى أن يُتتبذ في الدباء والمزفت||(1).

وجاء في سبب ورود هذا الحديث ما أخرجه مسلم رحمه الشا في كتاب الإيمان "عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم




 تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحتتم والنقير والمقير||(r) وزاد








 (الاه) في كتاب الإيمان، باب أداء الخمس .

في رواية له: (قالوا: يا: نبي اله، ما علمكك بالنقير؟، قال : (بلى جذلع
 تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غلئه غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال : ونـ وفي القوم رجل أصابته جراخةٌ




 (1) يحبهما الله ورسوله، الحلنم والأناة1) (1)

ظهر بهـذا كيف أن الإجمال (Y) اللذي ورد في حديث ابن عمر رضبي
 اللوفد من عبدالقيس، فتعين بذلك المعنى المقصود من الحديث، وعرفـ

 الانتباذ بها لسرعة تتخمر ما يكون فيها من التمر والماء، بـحان



 (Ervo)

 الشرع، أو بالاستعمال. انظر كتاب مبأحث في المجممل والمبين من الكتاب ولاب والسنة،


 بعدها .

وعبداله بن عباس رضي الش عنهما لا يريان الانتباذ في شيء منها بحال.
وذهب ابن عبدالبر إإلى أن حديث ابن عباس فبه ما: يدل على أن
 كذلك، فواجب أن تكون الكرامية بّاقية على كل حاله|(1) .

ومثال وما وقع بيانه من جهة زيادة أدرجها صحابي


 يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صَداقه|"(r).

نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبدالبر قوله: ا(اذكر تفسير الثشغار جميع رواة مالك عنه|(£) وقد رجح الحانظ ابن حجر ما ذهب إلي إليه ابن عبدالبر من نسبة تفسير الشغار إلى مالك بقوله: ا"ولا يرد على إلى إطلاقه أن ألـا أبا داود
 طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفيهيهما، وإلا فقد ألخرجيه النسائي (V) من طريق معن بالتفسير، وكذا أخرجه الخطيب الخيب في المدرج عن

(1) التميدي لما في الموطا من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر القرطب، تحقيت محمد التائب السعبيدي (KY (Y) كأن يوجه للصحابي سؤال عن معنى ورد ني حديث، أو أن الصحابي يُنْتِأً الحدينَّ ابثداءاء منه لما اقتضاه من بيان في مي محل الحكم
 وبطلانه .
فتح الباري (17Y/Q).


 أخرجه النسائي (YYY (Y)

فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهتي فئي
 عن مالك، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك.

وأضاف الحافظ قائلأ: قال الخطيب: تفسير الشُغار ليس من كلام

 عون عند الإسماعيلي، والبدارقطني في الموطآت، وأخرجه الدارقطني أيضأ




 نقله عن نافع

ثم ذكر الحافظ أن إلحديث بنسبة تفسير الشغار إلى الصحابي تِّ رواه مسلم:(0) من رواية أبي أُسامة وابن نمير عن عبيدالّا بن عمر أِيضاً عنِ

 وأزوجك أختي، وهذا يحثمل أن يكون من كلام عبيداسّه بن عمر، فيرجي
(1) معرفة النسنن والآثار للبيهقي (ه/ه (1) كتاب النكاح، باب الشغنار .


(747*)، باب الحيلة في النكاح.

قلت : يغلد هذا السؤال - من حيث مححله في اقتضاء البيان بالنسبة إلى من نُسبب إلئه -
 الباب الأول.
أخرجه مسلم (1 (1) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

إلى نافع، ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد، ويؤيد الاحتمال الثانياني


 عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً نُهي عن الشُغار، والشنغار
 هذه، وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكا















 على مقَدمة ابن الصّلح اللحانظ ابن حجر (A1//Y) وما بعدها .

الفرع الـخامس: تعليل المتن به إذا أُّكي بـالفاظ تُديل الحديث عن معناه المراد منه:



 به، لأنه يوضح السياق الْذي أنشأ النبي



 الروايات ـ أعني بقيند اللنفلة عن سبب الورود - يغلب على من من يروي الحديث بما يتفق له من الألفاظ المستعملة في أداء ما فهممه من مغنى الحديث، فتقع العلة في المنّن .
قال ابن رجب: (اوڤّد روى كثير من الناس الحديث بمعنى نهمْوه منه، ، فغيروا المعنى، مثل ما الختصر بعضهم من من حديث عائ رئشة في حيضها في


 في غسل الحائض إذا أراذت الإحرامه|"(1).
(1) شرح ابن رجب لعلل الترمذي بتحقيق د. ممام سعيد (1OV/1). قلت: والحذيث أخرجه البخاري (II) (II) في كتاب الحيض ني باب امتنشاط المرأة عند غسلها من الالحيض وني مواضع أخرى، ومسلم (1rl1) كتاب الحعج، باب بـان ونجوه

 باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام، وابن ماجه (.... المناسك، باب العمرة من التنيعم.

## القرع السادس: تحديد النسخ(") في الأخبار، ومعرفة المتقدم على <br> المتأخر من الأحاديث:

يقابل موضوع النسخ بالنسبة لما تفيده معرفة سبب الورود، موضُوعَيْ التخصيص والتقييد، بصفتهما يؤديان إلى الخروج على ظاهر النص باعتبار

النسخ هو بيان انتهاء حكم شرعي متراخ، انظر الإبهاج (YYY/Y)، وني شرح نـخبة

 توضيح الأفكار اللصنعاني (§17/r).




 المعنى ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (TV/\&) .


 نسخأ، كما بطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسانياً، لأن جميع












بعدها .

السبب الذي ورد عليه، لأن في ادعاء النسخ ما يُخرج الحديث عن معنـاه


 بينهما، إذ كل واحد منهما يقتضي الختصاص الحكم بيعض ما يتنا مناوله اللفظ، ، غير أن التمييز بينهما من خمسة وجوه" (1):
أحدها: إن الناسخ لا يكون إلا متأخرأ عن المنسوخ، والتُخصيص يصح أتصاله بالمخصوص، ويصح تراخيه عنه، وعند من لا يُجَوْز بتأخير البيان عن وقت الحاجة يجب اتصاله بهـ

الثاني: إن الدليل فُي النسخ لا يكون إلا خطاباً، والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك.
والثالث: إن نسخ الششيء لا يجوز إلا بما هو مثله في القوة؛ أو بم بما هو أقوى منه في الرتبة، خالتختصيص جائز بما هو دون المخصوصص منها في الرتبة .

والرابع: إن التتصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والننتخ جائز في مثله سيما على أصل من يرى نسخ الشيء قبل وقته.
 رافع لِما أريدَ إبثات حكمهس|(r)
وفي تحديذ وجه المقابلة بين النسخ وبين التخصيص والتقييد الواردين
(1) قلت: نقل الفخر الرازي آن إجماع الصحابة قاض بذلك. انظر المحصول بتحقيت د.طه العلواني (rTV/T)






على سبب، نقول: إن من صور هذه المقابلة أنه מإن تأخر المقيد عن وقت

 التأخر عن وقت العمل يستلزم تأخر البيان عنه، وإنما هو ابتداء حكم آلخر .


 الحال الموجبة لإنشاء هنا البيان الذي يرد على الحديث الحيث العام، فيقتضيَ ورودرُه



 الذي يقوم على معرفة التاريخ، وتعيين المتأخر من الحديثين .
وأظهر ما تتجه به العناية نحو تعيين النص المتأخر ، النظر في أسباب الورود، بصفتها قرينة يستدل بها على التاريخ الذي يُعرف به آخر الأمرين .

 وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودةاً، فلما انصرف، قاله : إنما جُعل الإمامام ليؤتم به، فإذأ صلى قائمأ، نصلوا قيامأ، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الش لمن حمده، نقولوا ربا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى إلى جالساً، فصلوا جلوساً أجمعون،(r) .
(1) انظر حاشية العطار على جمع الجوامع للنيخ حسن العطار على شرح الجلال المحلى


 ( أحخر (Y) (Y)


 قال : (إٕن كدتم آنفاً لتفعلون نعل فارس والروم، بقومون على ملى ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، آتموا بأئمتكم، إن صلى ثائماً فصلوا

 حال القيام، وهو جالس نهياً مرتبطاً بحال معينة، وهي أن النـ النبي

 لمبدأ تقديس شخوصهـم، وتجسيداً لمقام هؤلاء العظام في نفوسن مـن يعظمهم ويتهيب لُمُلْكِهم.
 رعاية مسلكية خاصة، وذلك في مقام تمييز العبادة المشروعة في الأمر والنهي الصادر عنه، عمما يدخل في موروت العبادات الماتي المنسوخة: عنـد

 فكان الوجوب فيما أمر به مفهوماً من جهة تحصصيل المخالفة المّا وتحري ما با به تغيير للمألوف من عادات العجم وأنماط تديتّهم.
=






 الصصلاة والسنة فيها، بابِ ما جاء في إنما جُعل الإمام ليؤتم به .

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الشا على نكتة في موضوع المخالفة والموافقة لما عليه أهل الكتاب وساب وائر المشركين بقوله: اإن الأمر بموافقة قوم أو مخالفتههم، قد يكون لأن نفس قصد موافـة الفتهـم، أو نفس
 مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة، لو تجرد عن المن الموافقة
 متابعتنا لرسول الشا



تتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال، لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها.
وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة، لأن ذلك الفعل الذي يُوافَق فيه

 المفسدة، ومخالفنهم دليلا على المصلحة، واعتبار الموافقة والمخالفالفة على هذا التقدير، من باب قياس الدلالة وعلى الأول من باب قياس العلة، وقد

 والمخالفة المامور بهما، والمنهي عنهما، فلا بد من التفطن لهذا المنا المعنى،




 لمحممود شكري الآلوسي، طبع موسسسة مكـكة للطباعة والإعلام، توزيع الـجامعـة الإسلامية .
 فإذا أبو بكر يؤم النناس؛ فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه أن كما أنتـ
 رسول الله
 مات فيه قاعداً والناس نخلفه قياماً، استدللنا على أن أمره المناس بالـج
 قياماً، .ناستخةٌ لأن يحجلس الناسُ بجلوس الإمام .

وكان في ذلك دليبل بـما جاءت به المسنة، وأجحمع عليه اللناس من:أن
 الثقيام منغرداً أن يصلي قاغدآ|(Y)
 المششابهة الممنهي عنها غنِر معتبرة في تحصيل جهية النهي التتي يترتب غلنـها تحقت :معلحة ظاهرة، وذلك في الأعمال المتخصوصة في الصـلاة، افكانبت
 لسنته الأولى قَبلها، موافقّة سنته في الصنحيح والْمريض، ورإجماع النباسن أَن





 في صال الخ رسول اله





يصلي كل واحد منهما فَرْضَه، كما يصلي المريض خلف الإمام الصححيح *) (1)
 بشيء (r)، ثم إنه أَمر بمخالفتهم في محل ما يقع عليه أمره هِ

 ونحو ذلك من الشرائع التي اتفق في أصلها، واختلف في وصفها


تقرر لنا أن سبب الورود - في صورته التي ينزل فيها الحديث الـئ عندما

 أو تفسيراً بلبيان بالحديث الوارد في ذلك، ولا يكون من جنس النعل لما لما وقع لمجرد بيان قصة الحديث ومناسبته.
 المحدثين والأصوليين في الاستدلال ـ وذلك من حيث ما يؤدي إليه العلم به
 فعل واقع موقع البيان في مكان أو زمان ، لم يتقيد موجب البيان بهمان لان لأنه

المرجع السابق (II^، (IIV)، وانظر الاعتبار للحازمي (•1II\&)،


 النبي
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (19£).

 الاستدلال على الأحكام، وما يقع به البيان، يؤدي في بابه إلى أن بُتس
 والتحليل لمبادىء الأحكام وتنزلاتها. وتتوع الأحوال أكتي ترد عليها الأسباب في الفزوع التالية:

الفرع الأول: من حيث صيغة السبب، وجهته التي صدر عنها:
المقصد الأول: أن يأخذ السبب صورة الورود فيكونَ ذلك نصاً في السببة:

 الورود فيه - من جهة الستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة إلينه من هِبَلن


 [النحل : ؟ ؟]، فدل هذا على أن الواجب عليه من البيان ما لا يتوصل إلى معرفته إلا بيبانه.

ويطلق على الخطاب المحتاج !!لى البيان، حالة ورود بيانه نصاً مبيّنانا، وقرينة ذلك وروده عنل وقت إيجابه، لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة ـ من جهته

وإذا كان الورود هو الباعتَّ على البيان' المتعلق بمحل الحكم من جههة
(1) انظر: : إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، تحفيت عبدالمجبد تركي،



المشرع (فإن كل ما يحتاج إلى تأخير البيان ـ الذي يُتُوقف فيه على تأَّر سبب الورود - من عامُ ومجمل ومحجاز ومشتركّ، وفعل متّردد ومطلق له حالان
1 ـ أن يؤخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إن أُخُر البيان عنه لم


 بجريانه على سبب وروده، فتأخر البيان إلى وقت الحاجة مرهون بوقت حصول الفعل منه هر
r ـ أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، لأن مبنى إلبيان هو فعل رسول اله
 المرجوح هو المتقدم وروداً، لانتفاء قيد تأخر البيان فيه إلى وقت تحقت الحاجة الظاهرة في تشريعه، ولألأن العمل إنما يكون بالمان بأشد الورودين تعلقاً بالبيان وتأثيرآ فيه، سواء كان ذلك في القول أم في

قال القاضي البيضاوي رحمه اله في منهاجه، في باب الترجيح عند تعارض



 ستة، وقال أحدها: الخبر المدنيمّمرجحِ على المكي، لأن المدنياميات متأخرة عن الهجرة، والمكيات متقدمة عليها إلا قليلًا ، والثقليل علحق بالكثير .
(娄) وما بعدها: مبحث تأخير بيان التقرير والتفسير •

وثانيها: يرجح الخبر الدال على علو شُأن الرسول
 كانت في آخر عمره.

وناللها: يرجح اللمتضمن للتخفيف على المتضمن للتغليظ، لأنه أظهر
 الجاهلية، نم مالل إلى ألتخفيف
ورابعها: يرجح إلخبر المروي مطلقاً على الخبر المروي بتاريخ متقدم لأن المقطلق أثبه بالمتأخر .

وخامسها: يرجج الْخبر المؤرخ بتاريخ مضيق أي من آخر عمره


 وهذا من أواخر فعله، ومن هذا القبيل أخبار الدباغ مع ما روا رواه عبدالشَ بن




 عبدالنّ بن عُكيم من طريق أخرى، قال حدثئنا مشيخة لنا من "جهينة أن


وسبادسها: إذا خصل إسلام راويـن معأ كإسلام خالد وعمروز بن
 فيرجح بخبره على الخْبر الذي لا يُعلم هل تحمله الآخر قبل الإسلام أو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تقدم تخريجه ص A£. } \\
& \text { ( (Y) تمدم تخربجه ص } 54 .
\end{aligned}
$$

ومن تطبيقات العمل بأشد الورودين تعلقاً بالبيان وتأئيرآ فيه، "تزجّيح
 أكثر من الانقياد إلى المذكِّ دينه فاتقلوه|(r) على ما ورد جهة أن قوله: (امن بدل)، إيماءً إلى أن العلة التبديل.
والمعروف بنوع من التهديد يرجح لأن اقترانه به يدل على تأكد أكد الححكم
 ومنها الترجيح بحسب الحكم على وجوه الأول: إذا كان ألحد ألحد الخبرين




الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبدالكاني السبكي (YYV/K)، وما بعدها بتصرف

تقلم تخريجه ص 1 ع 0.
 (Y६) (IV६६) حـيث ابن عمر ر








 ابـن حـبـان (

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 مع من روى : (أنه
واحتج المصنفب على ما ذهب إليه بأن حمل الحديث على ملى ما لا
 المبقي مقدمأ على الناقلى، لكان وانلى وارداً حيث لا يُحتاج إليه، لأنا فيا في ذلك





 وللورود - من جهة كونه هيئة تحصل للسبب - صفة تؤن وذلك بحسب ما ينهض من كوازم التبيين في المحلِلْ المحكوم فيه من قِبَّل
 وتأخذ هذه الصفة في التأثير على البيان من حيث ارتباطه بالمبينن لـ

صوراً متعددة منها:







 (YTVY)

الإبهاج في شرح المنهأَ لعلي بن عبدالكاني السبكي (K/KY).
 الحاجة، ثم فعل عليه السلام عند الحاجة فعلّا صـلا

 عند آخرين، والاتفاق على أنه غير واقع.
ومنه أن يأمر الله تعالى بأمر مجمل كالصلاة والزكاة وأخذ الجزية، ثـم ينشىء الرسول ونَ

 العام إلا بقرينة أخرى .
لكن الفعل منه عليه السلام متعيناً للبيان، يظهر للصحابة إذ إلنهـم علموا
 بالقول ولم يبلغنا، فيكون الظاهر لنا أن الفعل بيان .

أن ينقل فعل غير مفصل عن الرسول Y Y
 الأخير يكون مبيناً، فمثنًا إذا نقل عنه عليه السلام ألام أنه مسـح رأسه



 جديد لكل منهما، فحينئذ يحمل أحد الحدليثين على الأقل، ويحمل الثاني على الأكمل .
r ـ ـ أن يفعل الرسول عليه السلام فعلاّلا لو لـم يكن واجباً لأفسد العبادة،

 في صلاته فعلا قليلّا، كحمله أمامة في صالاته، فإن فعله يدل على ألن

الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن حمل الطفل في الصالاة من الأفقال القليلة، فكل ذلك مع توله الِ بياناّ في حق الأمهة .
६ - إذا ترك الرسول

 هذا الأمر بين يديه عليه السلام، فلم ينكر الرسول الْ .فإن ذلك يدل غلى النسيخ في حق الغير . قال الإسنوي : ويعلم كون

الفعل بياناً للمجمل بأحد أمور ثلاثة: أحدها: أن يعلم ذلك بالضرورة من تصده . وثانيها: أن يقولن إن هذا الفعل بيان للمجمل .

 آخر، فيعلم أن ذلك الفسل بيان له، وإلا لزم تأخير البيان عن وقنب الحاجّة

وإذا نُقِّلَ إلينا فعلْ من أفعاله عليه السلام، فالواجب على المجتهِد أن يبحث: : هل ورد هذا الفعل بياناً لخطاب عام، أو ورد تنفيذاً لحكـم لازم

 فإذا لم. يقم دليل علم كونه بياناً لحكم عام، فيبحث عن كونم حق الأمة أو واجباً.
 تتصلّ بنبيان الشريعة كصـلاته تكون شُرعاً متبعاً، وتكون مباشرة الرسول

من أعمال دينية تفصيلَ لمجمل كصلاته عليه السلام التي بئنـت الإجمال في آيات الصحلاة الواردة في القرآن فهي واجبة، وعلى المسلميـن أن يقتدوا بالرسول

يقول الغزالي في المستصفى : إإنه يرجع إلى المةصصود من أفعاله
 "اصلوا كمـا رايتموني أصلي، وخذلوا عني مناسككمب|"(r)، أو عُلم بقرينة
 وقد يكون ما جاور الفعل من ملابسات، له أثر في شمون بـر بعض الأنفعالـ وعمومها عند بعض العلماء، وعدم شمولها عنـ آلـد آخرين لقرائن دلت على





 يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولىى|(8)(Y)

ولما كان الورود هو الباعتَّ على إنشاء البيان في محله، فقد قسم الأصوليون معاني البيان وما يفيده إلى الصور التالية:

1 ـ البيان بالتـرك: والتـرك داخل في بـيان الفــل، صـرح بـلـك ابن
(1) ببان النصوص الشـرعبة، طرته وأنواعه، د.بدران أبو العينين، صوr وما بُعدها،
بتصرف وزيادة .
(Y) تقدم تخريججهما ص V\&.

 النحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


الحاجب، وأشار 'إلى هذا ابن السمعاني في قوله: إذا ترك الرسول
 الرسول .

قال الشاطبي: وأما الفعل فيدخل تحته الكف عن الفعلى، لأنه فعل
 والترك محاله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه: والمـمنبوع،


 غيري فاني لا أشهد على جور (1)

والترك .قد يقع لونجوه منها :
أ - الكراهة بألطبع، كما قال عليه السلام في الضبّ، وقن وقد إمتنغ عن أكله (إله لم بكن بأرض تومي فالجدني أعافه|(r)، فهذا ترك
للمباح بحنكم التُقِبلةِ الإنسانية ولا حرج فيّه.

ب - الترك لـحق الغير، كما في تركه أكل الثوم والبصل لـحق
غيره(r)، وهو ترك مباح.



والنبائح، باب إباحة الضبه، من حديث خالد بن الوليد.




 ثوماً أو بصلَا أو كرانَأَو أو نحوها، من حديث جابر .

ج - الترك خوف الافتراض، لأنه كان يترك العمل، وهو يحب أن
 تركه صلاة القيام في المسجد في رمضان" (1)، وقوله: :الولا
 حتى رقد الصبيان والنساء: الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعةه( ${ }^{(r)}$
د ـ الترك كلمطلوب خوفاً من حدوث مفسـدة أعظم من مصلحة
فعل ذلك المطلوب، كما جاب جاء في حديث علي عائشة : (الولا أن


 أهل النفاق، وقال: (احتى لا بتحدث الناس أن محمـداً
يقتل أصحابه||(0) .

ومن الترك الذي يكون بياناً ما إذا أمر الرسول



 الطهارة، باب السواك
أخرجه البخاري (ovI) في المواقيت، باب النوم قبل العشـاء لمن غُلِبَ، ومسلم (TEY)
 عباس
أخرجه البخاري (IYT) في العلم، باب من تركُ بعض الاخختبار مخافة أن يقصر نهـم
 وبابها، من حدبث عائتشة.

 مظلومأ، من حدبث جابر

من الأفعال، ثم تركه ولم يفعله، ومثاله: الوضوء مما مستّه الناز، فقد




 عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال ؛


 بأكل شيء، مسته النار أو مم تمسه، ومن قال بأنه يجب الوضبوء من من
 أول الموجبون جديث جابر بن عبدالش بأن قوله: إكان آخر آلا الأمرين
 وجوب الوضوء وتنركه، حتى يكون الترك ناسخاً للوجوبّ، وْمُمن ذهب إلى هذا التأويل أبو داود السجستاني (o)

ومن أمثلة بيان الترك ما روي أن النبي ثم تركها جماعةً خخشية أن تفرض على الأمة، نقد جاء في رواية مبالك

> أخرجه مسلم (YهY) (نّهث) في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار .



 كتاب الطههارة، باب نوإبا

 (ه) قلث: :لم أجد هذا التأؤيل لأبي داود في سنه عند إيراده لأحاديث الباب، وتد نسبه إليه الحجافظ في الفتح (r)/ (T)

عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي رسول الشه

 من الخروج إليكم إلا أني خشيت أنيت تفر أن عليكمب||(1) .
 المندوب إليه، فالتركُ في ذلك مطلوبا
 النهي عن المأذون فيه خوفآ من مآل لـم يؤذن فيه صار التركّ فيه مطلوباً.
وقد يشير ترك الرسول

 عارضه خوف الافتراض على الأمة تركه، لعظم المفسدة التي يخاف من عجزهم، وتركهم للفرض)"(r)
وفي هذا تقرير لمـا قررناه سابقاً من أن العمل - في حـا مالة ما إذا تعارض ورودان في محل الحكم - إنما يكون بـا بأشدهماً تعلقاً بالبيان

 المفهومة عرفاّ، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الـجهة
"اووجهة النظر في تحقيق المقصد التشريعي المترتب على تقرير المصلحة، إنما هو من حيث تعلق الخطاب بها شرعا ـ أي من حيث
 (IVV) (V7I) بيان النصوص الششرعية، طرقه وأنواعه، د.بدران أبر العينين، صوها

تعلق البيان بوروده المؤثر فيه - فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عـند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتبار، - أي في حالل عرض من نوع البيان - باعتبار الختلاف محل الحكي فـم في الورودين - على مفصنده التشريعي الظاهر منهـ - فهي المقصودة شرعاً، ولتّحصيلها وقع الطلب على العباذ، فإنٍ تبِعها مفسدة، أو مشُة فليست بمقصودة، في شرُعية ذلك الفعل وطلبه، وكذلك المفسدة، إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في ححكم الاعتبار، فرفعها هو المقصود شرعاً، ولأجله وقع النهي، فالمقصود ما غلب" في المحلح، - أي ما اقتضاه العما بال بأقرب الورودين إلى تحقيق المصلحة الظاهرة منه -، وما سوى ذلك ملئ ملغي في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاةً في جهة الأمر .

وكل ما تعارضت فيه الأدلة، فلا يخلو أن تتساوى فيه الجهتان، أو


 بالتشهي من غير دليل.

وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى، فيمكن أن يقال: : إن

 الجهتان، فيجب الوقف، وذلك غير صصحيح، مع وجود ألترجيح، ويمكن أن يقال: إن الججهتين معأ عند المجتهد معتبرتان، إذ إكل كل واحدة منهما يحتملّ أن تكون مي المقصودة للشارع، ونحن إذيا إذا كلفنا بما ينفدح عندنا أنمه مقصود للشارع، لا بما ها هو مقصوده في في نفس الأمر، فالراجحة وإن ترجحت لا تا تقطع إمكان كون الجهة الألأخرى هي المقصودة للشارع، إلا أن مذا الإمكان مُطّرِحْ في التككليف إلا عند تساوي الجهتين، وغير مطرح في النظر، ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف.

والذي يخلص من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار
 لاجتمع الأمر، والنهي معاً على الفعل الواحد||(1)


 أكله، أنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، وأذن لهـم في أكله وما


 Y - Y البيان بالكتاب: قد وفع البيان من رسول الشَّ العلماء إن كتابه ملزمأ الأمة بحكمه، كالبيان القولي، إلذي يؤي
 رضي الشا عنه
r ـ الببان بالإنـارة: وهي التلويح بشيء يغهم منه النطق، فهي ترادف النطق في فهم المعنى، والإثشارة عند إطلاقها حقيفة في الحسية وهي تقوم مقام العبارة إذا كانت معهودة .
 حجة يعتد بها في التشريع والقضاء، ويعتمد عليها في استتناط الأحكام فيكون الورود هو الباعث على إنشاء هذه الإشارة التي حصل بها هذا النوع من البيان في محل الحكم.
(1) الموافقات لأبي إسحت الشاطبي (Y/Y (Y) ، بتصرف




 النهي عنها وتحريمها أو لا
فإن كانت من النؤع الأول كسكوته عليه السلام عند رؤيته كافراً يمشي إلى كنيسته عن الإنكار، فلا يكون ذلك وحك وحلده دلالة على جلى جواز ذلك


 على النسخ. وقال جماعة: إن تقريره لا يدل على الجواز ولا ولا النسّخ



 كذلك لا يصلح التُقرير دليلاً على الجواز ولا النـلـا

 إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صلمتيت بأصحابي صلاة الصبحع، فلما



 سبب وروده، وهو جوأزِ التيمم عند شدة البرد مخافة الهلالك وذلك لأمرين :

(1) أخرجه أبو داود (\& (1) في الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أبتـبم؟ وأبحمد


## (الثاني : عدم الإنكار لأنه

ولنا أن نقول من خلال ما قرر سابقاً من أن للورود ـ من جهة كونه هيئة تحصل للسبب - صفة تؤثر في البيان، وذلك بحسب ما ينهض من
 إن في الحال التي تتجه بها الحاجة الداعية إلى إلى إنشاء البيان المتعلق الـئ بوروده المؤثر فيه، ما يحدد النوع اللذي يقع به البيان وأسلوبه وطريقة إجرائه علئه الـي

 الإشارةَ أو التقرير .
هل يختصن بيان رسول اله كل ما يضدق عليه من الأفراد الداخلة في صورة الورود ومعناه؟

إذا لـم يكن البيان مخصُصاً لعموم أو مقيُداً لإطلاق سابق عليه، فإنه
 بتخصيص أو تقييد، فإنهـما يقصران على مـا عدا صورة الورزود، وتكـون الدلالة بهما تطعية في وجوب العمل فيما وقعا عليه وَوُضِعا لهـ انـ

ومن أمثلة ذلك: مـا روي عن أبي أمـامة الباهلي رضني الها عنـه أن رسول الله
 يـمسك"(r)" فهذا الحديـث دل بعممومه على تحريـم الغناء كله، وفي كل الأوقات.

وروي عن عائشة رضي الله عنها ما يفيد تقرير رسول الله

بيان النصوص الـُرعية، صrج وما بعدها.
 الطبراني بأسانيَّ، ورجالُ أحِرِها وثقوا وضُتُفوا .

بعات، فاضطجع على الفُراش، وخوّل وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي دعهمبا يا أبا بكر، إن لككل قوم عيدآ، وهذا عيدنا، فلما غفل غمزتُهما (1) فخر جتا (1)

فهذه الرواية قد دلت على تخصيص العموم الوارد في النهي عن الغناء،


 يطلب فيه إظهار السرور، فهذا من البيان المخصَصِ بالتقرير .

ومما تحصل من العمل بقاعدة الاعتبار بالنص بموجب ورودهِ أن يُنَّنَّه على العلة - من حيث صفة تأثيرها في الحكم المضضاف إليها - وذلك بنـا





 (Y (Y ) في كتاب صلاة العيدبن، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أبام العيد من حليث عائثة
أخرجه البخاري (oov•) في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود
 الأضاحي، من حديث عائشة .
أخرجـه أبـو داود (V0) نئي الطنهارة، بـاب سؤر الهـرة، والتـرمـذي (aY) في أبـواب


 (IY•7) في كتاب الُحج، باب ما ينعل بالمحرم إذا مات، من حليث ابن عباس .
"أينقص إذا جف"، قالوا: نعم، فقال: (الا إذن)"(1) وقوله في قبلة الصائم:
 قضاء الصوم عن أمها: اأرأيت لو كان على أمك دين، نقضيته، أكان ذلك يؤدي عنها؟") قالت : نعم، قالن : (انصومي عن أمك)|"(r).
ويدخل في باب ما تحدده الاعتبارات المرعية في الورود موضوع

 الخطاب إذا كان عاماً إلى منع التدرج في البيان، مصيراً منهم إلى أن تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه دون غيره، يوهم وجوبا اللفظ في الباقي، وامتناعَ التخصيص بشيء آلخر، وهو تجهر وإنما ينتفي التجهيل بالتنصيص على كل ما هو خارج عن العموم|"(8) . اوقد أجيب عن دليل القائلين بعدم جواز التدرج، والقـئئلين بألنا تخصيص البعض بالذكر يوهم نفي تخصيصه بشيء آلخر ، بأن الاقتصار على
 يوهم المنع من التخصيص، فإخراج بعض ما يتناوله اللفظ عنه، مع أنه لا






أخرجه أبو داود (Y (Y (Y)) في الصوم، باب القبلة للصـائم وأحمد (Y)/1)، وصححه ابن



 قضاء الصيام عن الميت، من حديث ابن عباس رضي الثه عنهما. بيان النصوص الشُرعية، د.بدران أبو العينين (10).

دلالة له على إبثات غير ذلك البعض بلفظه أولى أن لا يكون موهماً لمُنع النتخصيصي|"(1)

المقصد الثاني: أن يأخذ السبب صورة الإيراد، فيكون ذلك وجهاً فبما تقع عليه السنيية في الاستدلال:

يُرى أن الإيراد هيئة تحصل للنسبب عند الاعتبار بكونه من لفظ غير

 أثرت في حصول البيان، كحديث: :إينما فاطمة بضعة منتي، فمن أغضبها، فقد أغضبنيه( ${ }^{(1)}$ فسسبب إيراده بعد عصر النبوة (اما رواه المسوز, تسلينة

 البيت رضي الشا عنهم بهذا: الحديثّ، وفيه التسلية عن هذا المصاب|"(r) . والإيراد عمن نُسب إليه البيان من الصحابة رضوان الهُ عليهـم، إنمًا
 فيكون السبب في الورود عنهم مبيُناً لما لم يُعلم سبيه عن النبي
 الحديث (اسبب ذكر، وذلك لأن الصحابي ذكره بعد عصر النبوة ليستدل به في مناسبة معينة)(0)
(1) المرجع السابت؛ د. بدران أبو العينين (AT) .

 المسور بن مخرمة.

المرجع السابت (٪/1 ¢) .

الوسنيط في علوم ومصطلح: الحدليث، د. منحمد بن مدحمل أبو شهبة، عالم المعرفة للنشر

ومحل الاعتبار بالإيراد يُخدُّ وجهاً يتصرف الاستدلال به للحكم المتعلق
ببيانه المؤثر فيه، ولا يأخذ صفة النص في السبيبة والاستدلال، لإمكان وقوع التباين والاختلاف فيه.
وقد يتعدى إيراد الصحابي للحديث ـ عند تحقق انتقار المحل لبيانه
 النبي

على ما يصدق عليه من الوقائع، وما يدخل تحت عموم لفظه من الأفراد .


 ربيعة، قال: : (مرحبأ بالقوم"، أو : (بالوفد، غبر خزايا ولا الندا الندامى"، قال:



 بالش؟" قالوا: الشأ ورسوله أعلم، قال : لشهادة أن لا إله إلا الشّ وأن محمداً



وقد يتبع الإيراد عن الصحابي مذهبه والرؤية التي التزم بها في فهمهـ، ،

 الذي كان له - بحكم صحبته ومعاينته شواهد الأحوال - من العلم بالظروف




والملابسات التي اكتنفت ألأصل الذي انعقد به سبب الورود عن النبي ما أداه إلى العمل على إخَّراج النص في الرواية الأصل عن ظاهره تخصصيضاً أو تقييداً، وذلك بالنسبة إلى الحادثة العازضة.
 الحديث من الصحابة رضوان الأه عليهم" (1).

الفرع الثاني: من حيث مادة السبب، وأسلوب إجراء الحديث عليه:
 بالنسبة إلى ما يتطلبه محل الحكم - وذلك بما يكون من قرائن يتم تغليّبها في الواقعة المُمبئَّة.
وإذا كانت أسباب الورود كذلك، فإنه لا بد من تمييز نوعها، ليمكن
 دلالات ألفاظه غنلى ما تنزل عليه من معان، يحددها السياق الذي توافيرت اللدواعي على إنشائه.
وقد كانت هذه الجهة الموضوعية في فهم الحليث بـيث بمتضضيات ورودهن، هي التي حصل منها التباين في بحث التأويل بعامة، والتأويل من حين ميث مادته التي استقل بها المحخدثون بصورة خاصة اقتصر على مراعاة النظل النظر في قرائن نقل الروايات، وما يتم الفحص عنه في جانب تحقيّق المتن من حيث درايته .
ويمكن القول: إن نوع السبب، وصفته في التأثير على معاني البيان،

 صورتها|(r)، فتوهمت طائفة أن الهاء يَرجع إلى الشَ تعالى، فنقلت :المعنى
(1) انظر مبحث التخصيص بمذهب راوي الحديث من الصحابة ص\&ه ـ ـو 0 (1)

من حـيث أبي هريرة .

على ما حصل لها من تأويل في أن الكناية ترجع إلى الش تعالى، وقد جاء في حديث ابن عباس عن النبي


والمسلك الذي نزع له أكثر المحدئين في تأويل هذا الحديث: ارأن

 فقال





 ووجه من أشبه وجهك"، وذلك سَبٌ للأنبياء والمؤمنين، فزجره عن ذلك،










 وجهك ووجه من أشبه وجهك، ومه كان مقبحاً وجه آدم صلوات الشا علبه وسلامه، الذي الذي



وخص آدم عليه السلام بالذذكر لأنه هو الذي ابُتُدِئء خلقه وجهه على الحد

 عن الضرب في وجهه ولا شبهة فيهـ|"(1).
واللببب يتنوع بحسب مادته، وصفته في التأثير على معاني البنيان إلى نوعين، نذكرهما في هذين المقصدين:



 يدخل في معنى السببية مما لا أثر له في البيان ــ أ أقول: إذا كان النـا السبب واقعة بعينها، فمحل الورود، وهو الحديث الذي أنشأه النبي


 الثلاثة التي يكون منها الباب .
وهذا هو ألقدر المصطلح عليه عنذ المحدئين والنقاد، الذي يلزبِّم






(1) أبو بكر محمد الحسن بن بوزلكا مشكل الحديث وبيانه، مطبعة جمعية دائرة المعارف
 شرح علل ابن رجب، تحقيّق د. همام سعيد (107/1) ).
 المناسب الذي يرد الحكم على وفقه، قال ابن رجب : اوقد روى كثير من الحن
 حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي رئِّ (انقضضي رأسك وامتشطي|"(1)، وأدخله في أبواب غسل الحني الحيض، ، وقد أنكر
 الغسل من الحيض عند انقطاءه، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام . وقال ابن رجب وروي بعضهم حديث: "إذا قرأ الإمام نأنصتوا|"(r)،

 القراءة، لا على شروعه فيها||(r)
وإذا كان السبب المتمثل في الواقعة محل إنشاء الحديث، جزئ الِّاً من أصل الرواية، "فإن السبب يكون داعيأ إلى الخطاب على طريق الورود، لا على طريق الوجوب والتأثير|(\%)
لأن السبب في مثل هذا الحال لا يكتسب صفة العليّة في التأثير على البيان، بحيث يفضي الدليل السمعي إلى كونه معرفاً للحكم - وإن كان فيما فيما يفيده العلم به، مشُعراً بعلة الحكم، ومنبئأ عما تكون به المناسبة بين الحكا الحكم ومحل وروده -.

وقد جرى على التفريق بين أن يكون السبب سؤال سائل، أو وقوع
(1) تقدم تخريجه ص •A.
 موسى الأثعري .

 الالإلام البزدوي، طبع ني مكتب الصنائع بتصـيح أحمد رامز، وبمعرفة حسن حلمي


حادئة، العامة من أهل الحديث كأبي الفرج ابن الجوزي، ووجه ذلك أن
 حادثة، فإنه لا يختص بنسببه، بل يكون جارياً على عمومه(1) واستدلوا لهذا التُفريق، بأن الظاهر في إيراد اللفظ العام بعد سؤلـئ السائل، أن يكون جوابًا عن السوال، وكونه جواباً يقتضي اقتصاره على'

والظاهر في إيراد :اللفظ العام بعد وقوع حادثة قبل أن يسأل عنها؛ أن


وفي هذا يقول البَخاري: (اواحتج من فرق بين وروده بناءاً على وقوع '
 في حادثة قبل أن يسأل عنه، فالظامر أنه أراد مقتضى اللفظ، إذ لا لا مانع منه، وليس كذلك إذا اسنّل عنه، لأن الظاهر أنه لم يورد الكالْام ابتداءاءاً، وإنما أورده ليكون جواباً عن السؤال، وكونه ججواباً عنه، يقتضي قصره . ${ }^{(r)}$

ويقول الفناري: :"إن الظاهر في بيان حَكم للحادثة، إرادة متّضضى
 والتصريح بخلافه لا يمنع الظهور|(2)، وقد أجاب عن هذا الدليل المدازً بهـ
 أصول الشُرائع، لثمسب الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري، مطبعة الثنيخ بحيى
 للككمال بن المهام) لأبي عبداشه شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن"
أمير الحاج (ro/r).
البخاري، كثف الأسرأز (0AT/r/)، والفناري ني نصول البدأئع (VT/T).

عند المحدثين على التفريق بين ما يتنوع إليه السبب، العامة من الأصوليّين كالآمدي في الإحكام" "، وابن الحاجن فين في منتهى الوصول والأمل (ب)،





 ما جاء زيادة على مقدار الجواب.

وغاية ما أجيب به عما تمسك به أهل الحديث من التفريق السابقِ

 عدم اقتصاره على سببه نهي أقوى من جعوى أن الظاهر اقتصاره على سببه، ،
(1) الإحكام في أصول الأحكام، سبف الدبن أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد
 (rrq/r)
منتهى الوصول والأمل، في علمي الأصول والجدل، جمال الدين أبو عمرو غثمان بن
 طا، تصحبح الـــد يحمد بدر الدين الغساني الحلبي (Va).



$$
\begin{align*}
& \text { كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (\%) (ONT). }  \tag{£}\\
& \text { (v) نصرل البدايع للفناري (V/r/(V). }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.(££V) ،Yb ، هIrAA }
\end{aligned}
$$


أصرل الفقه، عباس مترلي حمادة، ، دار النهضة الْعربية، مطبعة دار التألنيف بـصر سنة

إذ أنها مؤيدة بما يدل لها، كما هو في أدلة من قال من الأصوليين بأن الغبرة بعموم اللفظ لا بُخصوص السبب(")، وقد أجاب الفناري عنه بقوله:
 الزيادة في المقال، كي لا يلزم إلغاؤها، والعمل بالناطق مع الصراحة أولى الـى منه بالْمُطْنَ مع الدلالةَ)(T)
قال صاحب كشُف الأسرار : اوحجة العامة أن الاعتبار للفظ في كلام الشارع، لأن التمسك بُه، دون السبب، واللفظ يقتضي العـبموم بإظلاقه،،






 دُبغ نقد طهر"(r)، في نُشاة ميموذة، وغير ذلك، فلم يخصوا هذا العُموم بسبيه، فعرف أن العام لا يختص بسببه.
وأجاب رحمه الشّ عن قول من ذمب من أصحاب الحـد الحديث إلىى أن

 لو كان المبب المنقول هو المؤؤرَ، كان الحكمم متعلقاً به أيضاً،(\%)
 مسمى السبب عند أصحاب الحديث، ليس هو الـسبب بمفهوم العلة عند

$$
\operatorname{Lis} y{ }^{n}+4
$$

(Y) ( 0 ( 0 ( 0 (


الأصوليين، التي هي وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه
 عقولنا، أم غير ظاهرة لا تدركها عقولنا، قال البدر الزركثي : "اليس المراد
 الجواب، ونقل عن صاحب المصادر قوله: ليس المراد باللسبب هنا ما يا يولد الفعل، بل المراد به الداعي إلى الخطاب بذلك القول، والباعث عليه الميه فعلى

 بأنه ليس المراد بالْسبب عينَ ما وقع الحكم بسببه، بل بل هو أو مثله، أو أو ما هو أولى بالحكمم منه، حيث قال: وكان العلم أنه على مثلها أو أكثر منها|1(

والمعنى الذي صار إليه البخاري في كشفه هو التفريق بين سببٍ

 الورودَ أعمم في التأثير على البيان، والعلةً التي هي سبب الوجوب الوبي والتأثير أخص في دوران الحكم عليها في محل الورود.

وقد وافق الإمام الزركثي في جامعه الأصولي البحر المحيط ما عليه العامة من أصحاب الحديث، ومال إلى التفريق في نوع السبب، من الـي حيث ما يؤديه السبب في صفة اقتضائه للحكمى، سواء من جها المة اللمبب نفسه أم من من جهة عموم اللفظ، نقال رحمه الله: "والخطاب إما إما أن يكون جوابابا لسؤال سائل أم لا، فإن كان جوابآ، فإما أن يستقل بنفسه أو لا، فإن لـا لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه


وخصوصه، حتى كأن ألسؤال معاد فيه، فإن كان السؤال عاماً فعام، أو خاصأ فخاص، فمثال خصوص السؤال: قوله
 الحكم على السائل، ولا يعم غيره إلا بدليل من الخارج على ألى أنه عام في



 وصار السؤال معاداً في الجواباب.
وإن استقل الجوابَ بنفسه بحيث لو ورد مُبْتَاَّ، لكان كالاماً تاماً مفيداً كلعموم، فهو على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون أخص أو مساويأ أو أعم: الأول: أن يكون مسُساوياً له لا يزيد عليه ولا ينقص، كما كما لو لو سئل 'عن

 وقال أبو الحسين في المعتمد: لا شـك في كونه مقصوراً فيه، ولا يِّجوز خروج شيء من السؤال عن الجواب إلا بدليل.
 في نهار رمضصان، فال: :' والظاهر تعلق الحكم اللذي هو الإغتاق بالوقوع المُذكور تَعَلُقَق الحكم بالعلة، لأن السبب هو الذّي اقتضى الحككم وأثثاره، فيعم كل من وجد فيه ذلك.

الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال، مثل أن يسأل عن أحكام المياه، فيقول: ماء البحر طهور، فيخص الجون الجواب بالبعضن، ولا يلا يعم بعموم السؤال بلا خلاف، ومالن ابن القشّيري إلى أنه لا يجوز أن يصدر مثل هذا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تقدم تخريجه ص1•1. } \\
& \text { (Y) تقدم تخريجه ص49. }
\end{aligned}
$$

 أما إذا علم أن الحاجة عامة في بيان جملة المياه، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

الثالث: أن بكون الجوابُ أعمَّم من السؤال، فيتناول ما سُئل عنه وعن
غيره، فهو قسمان:

 فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، ولا ولا بمحل السؤال من ضروروتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار .
الثاني: أن يكون أعم منه في ذلك الحكم الذي سئل عنهي
 فاستعمله ثم وجد به عيباً، والخراج بالضمان (r) وفيه مذاهب: 1- ونسبه المتأخرون إلى الشافعي، أنه يجب قصره على ما أُخرِجْ عليه السؤالُ.

Y - Y أنه يجب حمله على العموم، لأن عدول المـجـبـب عن الـخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، ولأن الحّ الحـجة في اللفظ، وهو مقتضى العموم ووروده على السبب لا يصلح معارضاً



وتقدم تخريجه صهني : هذا حديث حسن صحيح.
(

 استغلك زماناً .

لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب بيانَ القاعدة العامة لهذه
الصورة وغيرها.
وبه جزم القفال الششاشي في كتابه، فقالل: والأصل أن العـمومّله

 جنسه فذاك؛، وإلا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه، ، ثم قال: : والأضل في ذلك أن الأحكام لا يُخلو أكتُّها عن سبب وأمر يحـد
 بدليل، وإن ورد مطلقاً لم يقيد إلا بدليل، لأن الأسباب متقدمة، ، والأخَكام
 يعضي به على غير أولها أو فيها، وليس في ذلك ما ما يوجب الانلا الاقتصنار بالخطاب على العين، وقال القاضي إبن كج في كتا كابه في الأصول: ذهـب عامة أصحابنا إلى أن الحكـم للفظ، وبه تال أبو حنيفة، وهـا وهو مذهب الشافعي، قال نصاً: والأسباب لا تصنع شيئان، وإنما الحكم للألفاظط، وْقال
 قوله: (إإنما الربا في النسيئةه أنه خرج عن سؤال السائل، لأنه سأل عن الرُبا

في الجنس (1)

تال الإمام الشافعي رحمب الش في رسالكه في باب الختلاف الرواية على وجي؛ غير النذي قَبله بعد روايته حديث ابنَ عباس أن أسامة بن زيد سمع النبي







 البيهتي في السنن (YAI/0).

وقال التاضي في التقريب: إنه الصحيح، لأن الحكم يتعلق بلفظ الرسول العموم، فكذلك إذا صدر جواباً.
والصحيح عند الشـافعي القول بالعموم، وفروعُ مذهبِه تدل على ألى أن العمل للألفاظ، ولا تعمل الأسباب شيئاً، لأن السبب قد يكري
 باب بيع العرايا للأغنياء ما نصه: والذي ألمهب إليه أليا أنه لا بأس في ذلك،


 اللمضطر، وكثير من الفرائض نزل ألوأ بأسباب قوم، وكان لهم وللناس عامة إلا ما بَيّن الشّ أنه أُحِّلَ لغيره ضرورة أو حاجة.

وقد نقل الماوردي عنه عند الككلام في پأن قرينة الغضب لا تجعل
 خاصـأَبِمَ اعتُبر عموم السبب؟
ونقل غير واحد عن الشافعي رحمه اله غير هذا كالإمام فخر الدين

 لمّا وقع السؤال عن تلك الصورة، لم يجز أن لا يكون اللفظ جوا جواباً عنه، وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة.

 بئر بضاعة، فقصره على سببه، وقال في اختلاف الحديث: أما حُّيث بئر
(1) أخرجه البخاري (970) في كتاب العبدين، باب الخطبة بعد العيد، ومــلم (1971) (0) في الأضاحي، باب وتها، من حديث أبي بردة بن دينار .

بضاءة، فإن بئر بضاغة كثيرة الماء واسعة، كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونآ ولا طعماً ولا ريحاً، فقيل : أنتوضأ منها ويطرح فيها كذأب
 كل ماء، وإن قل، وبيّنا أن في الماء مثلها إذا كان مجيباً عليها، فلما الما روى


 آنبة الناس صغاراً، وُكان في حديث الولوغ دليل على أن قدر ماء ألإناء ينجس بمخالطة النجانبة له، وإن لم يُغيرّه.
 النهي عن قتل النساء والصبيان بالحربيات، لخروجه على على سبب!، وهو أنه تقاتل||(1)، ونهى عن قتل النساء والولدان، فعلم أنه أراد الحربيات وأخلاف


 أصحابنا، ولا يلزم من' القصر على السبب لديليز العمل به مطلقاًا .

 الشافعي بالحمل غلى الخصوص، والثاني هو المراد بعموم اللفظ.
ويشهد لهذا التقزير أن الكيا الهراسي لما جزم القول بالحو بالحكم بعموم اللفظ، قال: يعم العام اللذي لم يرد على سبب أقوى.

 (EVA9) ( في السير ، باب ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أمل الحربّ إذا قاتلوا اُتُلوا: من حديث رباح بن الربيع.

ثم انتقل رحمه الشه إلى الخطاب الوارد على سبب لواقعةِ وتعت،
 מأيما إهاب دبغ نقد طهر"، والتحقيق أن يقال : إما أن يرد في اللفظ قرينة

 على العموم، وإن كان العموم لفظاً آخر غير التعريف بالنـ بالألف واللام المشارِ
 اللفظ الواقع عليه، سواء كان ذلك من جها جهة الاقتصار على السبب ألم ألم من جهة عموم اللفظ، وتعدي علة الحكم فيه إلى أثشباه السبب ونظائرئره، أقول: إنه نقل أن هذا التفريق هو تصرف كثير من النقهاء، عندما جعلوا الأسباب

على ضربين :
أحدهما: أسباب تقتضي لأجلها الحكم في الابتداء، فيدخل المتعقب
 الشارع إذا ابتدء بيان الحكم في حادثة قبل أن يسأل عنه، فالظاهر أنه أراد مقتضى اللفظ، إذ لا مانع منه.

والثاني: أسباب لأجلها كان الحكم، وما يرتفع السبب، إلا ويرتفع



المقصد الثاني: أن يكون سبب الورود نزول آية، فيكون بيان النبي وتفسيره لهذه الآية حديناً وتع على سبب خاص :

 في الكتاب العزيز، مما تتوافر الدواعي على بيانه وتوجيه الخطاب فيه في

محل تنزله، (فإذا عمل إلمكلف على وفق البيان أططع الهّ فيما أراد بكالامه، وأطاع رسوله في هعتضنى بيانه) (1)
وإذا كنا قر رنا في المقصد السابق أن نوع السبب ـ سواء كان الم سؤال نـّائلن


 ص६


 كثيرة، فمنها أن يبينه النبي

 النبي

 هو مراد اله تعالى من تلك الصيغ، كالأحاديب التي أنشأها النبّي محل ما تنزلت فيه آيات، فهنم منها الصحابة - بما اشتما






(1) الموافقات (£/ (£).


لبطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم"،
 نظر إليها سرَّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عاب عنها خَفِظَته||(1) . ومن ذلك

 رسول الشّ كِّ


فدل ذلك على أن تفسير الورود وتعيين الغرض منه، مفتقر إلى البيان





 معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر، يدخله معنى الإباحة



## الفرع الثالث: من حيث المواقع والجهات التي ينصرف لها سبب

قد علمنا أن سبب الورود هو المحل الذي يجري فيه البيان الناشيء

(1) أخرجه أبو داود (174) في كتاب الزكاة، باب في حقرق المال، وأبر يعلى في مسنده

الإِمان ، باب صـدت الإيمان وإخلاصه من سديث عبلالله ين مسعود .
 تصرفات تأخذ موقعها امن جهة مسمى التكليف ونوع الخطاب بها .

وإن من أهم العوامل التي يقدر بها نوع الحاجة إلى البيان، بِفعته


 تقدير الجهة التي حصبل منها البيان بالنسبة إلى القاعدة العامة في التكليف والخطاب.

وهذه الجهات التي ينصرف لها سنب الورود هي من حيث الإجمالل :
-
-
-
-
قال الإمام القرافي في فروقه عنـد حـديثه عن الفـرق بيـن جقاعـة تصرفه


 الناس على أنه بالإمامنة ومبنها ما يختلف العـلـيا فصاعداً، فمنهم من يُغْلْب عليه رتبة، ومنهم من يُغْلْبُ عليه أَخرىي، تُم
 أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً على الئقلين إلى يوم القيامة، ، فإن كان مأموراً به أقدم عليه كل أحد بنفسه، وكذلك المباح، وإن كان المان منهيّا
 لا يجوز لأحد أن يُقدِّمَ عليه إلا بإذن الإمام اقتداءاً به عليه السلام، ،ولأن

سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك، وما تصرف
 به به ذلك (1)

وجاء في تهذيب الفروق والقواعد النّنية في الأسرار الفقهية : "وتحرير الفرق بين هذه القواعد الثلاث وبينها وبيا وبين الرسالة هو أن أن المتصرف فـر في

 وتصرفه هو الرسالة، وإلا فهو المفتي، وتصرفه هو الفتوى.

وإن كان تصرفه فيه بتنفيذه، فإما أن يكون تنفيذه ذلك بفصل قضضاء وإبرام وإمضاءء، فذلك هو القاضي، وتصرفه هو القو القضاء، وإما أن أن لا يكون تنفيذه ذلك بفصل تضاء وإبرام وإمضاء، فذلك هو الإمام، وتصرفه هو الإمامة.
وجاء في التهنيب زيادة في توضيح ما حُرٌرَ من فَرْقِ بين التصرفات السابقة، بأربع مسائل :
الأولى: كل ما تصرف فيه عليه السلام بوصف الإمامة الذي هو التئنئ لا على وجه فصل القضضاء والإبرام والإمضاء كبعث الجا الجيوش لقتال الكالكفار
 محالها، وتولية القضاء، والولاية العامة وقسمة الغنائم وعقد العهود للكفار ذمة وصلحأ، لا يـجوز لأحد أن يــدم عليه إلا بإذن الإمام، اقتداءاءأ بـه
 الذي هو التعريف يقتضي ذلك، وكل ما تصرف فيه عليه السان السالمام بوصف
 اثنين في دعاوي الأموال وأحكام الأبدان ونحوهـا بالبيبنات أو الأئُمـانِ
(1) أبو العباس القرافي، الفروق، عالم الكتب (r•V،r•Y/1) .

والنكولات ونحوها لا يجوز لأحد أن يُغْدِمَ عليه إلا بحخكم حاكم إقتداءاءا




 أحد بنفسه، وكذلك المباح، وإن كان منهياً عنه اجتنبه كل أحد نفسه :الحـن


 في تصرفه ؤَ إلى الغالب أولى"، أو كونه تصرفاً فيه عليه السنلام بالإمامة، فلا يُجوز" لأحد أن يُحيي إلا بإذن الإمأم، وهو مذهب أبي حنيفة.
الثالثة: اختلف العلماء في كون قوله عليه السلام لهند بنت عتّة امرُّأة أبي سفيان لما قالت له له




 القضاء لأن الفتاوى شأنها العموم، وحجة الشافعي ما زُوِي أن أبا سِفيان
(1) أخـرجه أبو داود (r (

 أخرجه البخاري (\&)
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم (V) (IVIE) في الأتضية، باب فضنية هند، من حديث عائثة.

كان بالمدينة، والتضاء على الحاضرين من غير إعلام ولا سماع حجة لا يجوز، فيتعين أنها فتوى.

 المقتول، ولو كم يقل الإمام ذلك، أو كونه تصرفاً بالإمامة فلا يستحل أحد سلب المقتول إلا أن يقول الإمام ذلك،(r)

وقد جاء في كلام الإمام علي بن عبدالكافي السبكي في شُرحه منهاج القاضي البيضاوي توضيح لجوانب من تلك التصرفات التي أديرت

 وهي أمر الشّ تعالى في ذلك التبليغ، فهو عليه السلام ينقل عن الحّ

 وإلزام من قِتَلِيه عليه السلام بحسب ما يسنح من الأسباب والحاجات|"(r)
 التصرفات، يفيد في معرفة الأوصاف التي تعرض للبيـيان، من نسخ وتخصيص وغير ذلك مما تقتضيه عوامل الورود التي تؤثر في إنشاء التاء الحكمب، فقال رحمه الها في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام


 الفتيا النسخ
(1) (Y) أخرجه البخاري (Y) في البيوع، باب بيع الـسلاح في الفتنة وغيرها، ومسلم (IVOI) ( في الجهاد والسير، باب استحقاقَ القاتل سَلَبَ القَتلي، من حديث أبي قتادة .

$$
\begin{aligned}
& \text {. تهذيب الفروق (Y (Y) } \\
& \text { (Y) المنهإج لعلي بن عبدالكافي المبكي (Y\&A/Y). }
\end{aligned}
$$

وأما الرسالة من خيث هي رسالة فقد لا تقبل النسخ، بأن تكون خبراً
 وقد تقبله إن كانت متضمْنة لحكم شرعي فصارت الرسالةُ أعمَّم من الفُتيا ومباينة لها
وأما تصرفه لأن الإمام وهو اللذي فُوْضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد الصالح، ودرأ المفاسد، وهذا ليس داخلألا في مفهوم الفتيا ولا الحكم ولا ولا الرسالة لتحقق الفتيا بمجرد الإخبار عن حكم الشا تعالى بمقتضىى الألدلة، وتحقق الحكم بالتصدي بفصل الخصومات، دون السياسة العامة" (1)


يمكن للناظر في موضوع الأسباب، سواء كان ذلك في الن النزول أم في في
الورود، أن يقف على أوجه العلاقة بينهما، وذلك في النواحي التالية:
أ - من حبث فائدة كل منههما في تعيين المعنى المراد والجمع أو الترجيح عند التعارض:
يُعَدُّ الورود والنزول - من حيث حصول البيان بهما ـ المدار العام الذلّي
 مسمى العبادة التي كلف الهُ تعالى الخلق بها


 وهو محل ما ورد فيه الثليليل بالنـبة إلى كل نازلة .

$$
\text { (1) أبر العباس القرافي، الإخكام في نمييز النتارى عن الأحكام (4 - } 90 \text { ). }
$$

لذلك فإن الواحدي رحمه الله يحقت هذا المعنى في بيانه لأهمية حمل
 سببه، بقوله:
(افآل الأمر بنا إلى إفادة الممبتدئين بعلوم الكتاب إبانةَ ما أنزل فيه من الأسباب، إذ هي أوفَى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف اللعناية له،


وقال أبو الفتح الققشيري: "ابيان سبب النزول طريق قوي في فهـم معاني الكتاب العزيز"(r)
وقال ابن تيمية: (اومعرفة سبب النزول تُعِين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب||(ا)
وقال الشُاطبي : امعرفة أسباب التنزيل لازمة لمـن أراد علم القـرآن، والدليل على ذلك أمران:
الأول: أن عـلم المـعاني والبيان الذي يعـرف به إعجاز نظـم القـرآن
 الأحوال حـال الـخطـاب، مـن جـهـة نـفس الـخـطـاب، أو الـمـخـاطَبـب، أو



 الخارجية، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينمل ولا كل قرينة
(1) أبو الحسن الواحدي، أسباب النزول، ط1، سنة 1909م، (£/Y).
(Y) نتل هذه العبارة الزركتي في البرهان (Y/1)، والمعبارة منتولة عن ابن دفيت العيد، (Y) وانظر الإتفان (rN/1).

تقترن بنفس الككام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة، فُات فهـم
 النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب 'هو معنى معرفة مقتضى الحال. .

وينشأ من هذا الوجهِ الوجهُ الثاني : وهو أن الـجهلِ بأسباب التنزيل
 "يقع الاختلاف، ودّلك مظنة وقوع النزاع)|"(1)

بالقرآن من ظروف وملابسات، تعين على فهم كثير من الآيات القرآنّية!(٪)
وقال الشيخ محمل الطاهر بن عاشور : "إن من أسباب النزول ما ليس
 . ${ }^{(r)}{ }^{(1)}{ }^{1}{ }^{1}$

وقال الإمام الزركشبي في البرهان عند حديثه عن مععرفة أسباب النزولن :





 الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرا أ.

(Y) محمد حسين الذهبي، ألتفسير والمفسرون، مطبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة، طا، (Y (Y)

سنة (0N/1) (م) (97197)
(r) محمد الطاهر بن عاشورد، التحرير والتنوير في المقدمة الخامسة من الجزء الأول، مُطبعة


ولا التفات إلى ما نُقل عن بعضهم من تجويز إخراج محل السّبب بالتخصيص لأمرين :

أحدهما: أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يلا يجوز،



 الآيات على الأسباب خاصة، وتوضع كل واحدة منها مع ما ينا يناسبها من
 نازلة على سبب خاص للمناسبة، إذا كان مسوقاً لما نزل في في معنى يدا تحت ذلك اللفظ العام، أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعاً تحا تحت اللفظ
 الآيات قطعاً، ولا ينتهي في القوة إلى ذلك، لأنه قد يراد غيرهيره، وتكون
 وفوق العموم المجرد، ومن فوائد هذا العلم إزالة الإشكال||(1) .

ولم تقتصر فائدة العلم بسبب النزول على مجرد بيان الحادث الذي وقع في عهد النبي
 التي تصدق عليها الآية، ولذلك فلا يلزم عند قولهـم: النزلت في كذارّه أن تنطبق جميع القيود الواردة في الآية على محل البيان، بل يكفي أن ينطبق أصل الحكم الوارد فيها .

والورود ـ فيما ينعقد إنشاء الحديث عليه - نضّال عن اعتباره في فهم ما جرى الحديث من النبي تطبيقياً يحقق محل الحكم ومناطه، وهو من حيث هذه الصفة ـ بيان لصورة
البرهان للبدر الزركشي (ץ\&/1) بإبجاز .

من الصور التي يصدق عليها الحكم ـ ولا يلزم في مثل هذا الموضع أن تنطبق جميع القيود الؤاردة في الحديث الواقع على سببه، ولكن يلن يكني أن ينطبق أصل الحكمه، وأن يتحقق محله، حتى يمكن تعدية البيان في نوع الواقعة التي أئزت تيها :

ولقد كان للخلاف الذي يفيده ظاهر نصين واردين في محل !البيان






 في نص معناه، فيحفظهما حافظ آخر في معنىً يخالفه في معنى ويجامعنه في

 عام جملة بتحريم شيء أو تحليله، وليس في غيره ألما خلا
على أنه لم يرد بما حَّمْ ما أحلى، ولا بما أحلّ ما حرمي"(1).

فإذا ورد دليالان يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر في محل وا واحبر وتساويا قوة، أو كان أحدهما أقوى بوصفب تابع، فبينهمامعارضة وقـا ولد تقرر
 أن الاستصحاب دليل ثائم على مراعاة الأصل الذي وري ورد عليه ما بيارضه في في المحل نفسه، فهو بذلك صورة من صن صور الترجيح بين الأصل ولم وما ورا ورد عليه، وذلك من جهة النظر في مقتضى حال الأصل الذي رالئي روعي في ما قام
 ظاهرآ، يدل على معناه بننفس صيغته من غير توقف فهم معناه على أمر
(1) البحر المحيط للبدر الزركثي (1£N/7).

خارج، وبذلك يجب العمل بما ظهر منه ما لم يقم دليل يتتضي العمل بغير
 اقتضى ذلك دليل يرد في المححل نفسه، ويؤثر في البيان المححكوم به، تخصيصاً للعموم، وتقييداً للمطلق .
ويكون هذا الاستصحاب أيضاً نسخاً إن كان الدليل نصـأ، يدل بنفس صيغته على معناه المقصود أصالة من السياق الذي ورد فيهـ الاني

والنسخ أو التخصيص فيما حمل عليه العمل باستصحاب الدياب الدليل مع وجود المعارض هما صورتان من صور الترجيح عند تمكن التعارض في محل البيان.
ب - من حيث القول بتعدد السبب ووحدة المسبب، فيكون للكاية أكثر من ومثل ذلك يأتي في الحديث:
فمن الأول مـا ذكره الواحدي في كتابه پأسبباب النزوله في قوله
 190]، حيث ذكر لها أكثر من سبب على النحو التالي :
أ - عن داود عن الشُعبي قال: آنَزَّثْ في الأنصار ، أمسكورا عن النفقة في سبيل الها تعالى، فنزلت هذه الآية|"(1).
ب - عن النعمان بن بشير قال: آكان الرجل يذنب الذنب، فيقول: لا يغفر لمي، فأنزل السّ هذه الآية||(T).

جبيرة به، وحححهه ابن حبان (aV-Q) في الحظر والإباحة، باب ذكر الإخبار عن نفي جواز التنابز بالألقاب.

 المثنرر (1/10 0) نسبهَ إلى عبد بن خُمير وابن المنذر وابن مردويه.

ج - عن الحكم بن عمران قال: "اكنا بالقسطنطينية، وعلى :أهل
 الشـام فضبالة بن عبيد صـاحب رسول اللا
 المسلمين، فحمل رجال من المسلمين على صف الروم، ختى
 سبحان اله! ألقى بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب صاحـب
 غير التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، ، إنا لما

 وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل اله تعالى في كتابه يرد علئلئا



سبيل الش حتى قبضه الش عز وجل)(1) .

ومن الثاني: ما ذكرْ السيوطي في أسباب الحديث في قوله وله نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن بصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك،
 وذكر لهذا الحديث أسباباً:


 (YVO/Y) وموافقة الذهمبي، وتال الترمذي : حدبث حسن صحيح غريب، وانظر هذنـه


.من حديث أبي تقادة .

1 ـ سبب القال أبو أحمد الحاكم واسمه محمد بن إسحاق الحافظ في مجلس من أماليه، أنا أبو جعفر محمد بن الحسين الحن الحفاوي، حدئنا محمد بن العلاء، حدثنا خلف بن بن أيوب العامري ألمري، حدثنا معمر عن



Y ـ
 الكفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة او نام عنها فليصلها إذا
ذكرها) (r)

 الـماء، ولزمـت رسول الش
 كم كان مسيرك؟ قال: منذ اللليلة، قال حفظك الها كما حفظت رسوله، ثـم قال: لو عرسنا، نقال: احفظوا علينا صلاتنا، فنمنا، فـنا، فما أيقظنا إلا حر
 فقال: أمعكم ماء؟ قال: قلت نعمّ، معي ميضأة فيها شيء من ماء، قال
(1) هذه الروإِة المنقولة عن أبي أحمد الحاكم في مجلس من أماليه، تذكر أن هذا الحديث الـني كان ليلة أُسري بالنبي
 من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي غزوة حخين .
الترمذي (IVV) في الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصالاة، والنــنـئي (Tl0) في
 ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يججيء وفت الصلاة |الأخرىي".

 قبل الفجر، ثم صلوا الفقجر، ثم ركب وركبنا.

 رسول الشه: فرطنا في صلاتنا، فقال : (الا تفريط في النوم، إنما إنما الثفريط في في اليقظة، فإذا كان ذلك نصلوها ومن الغد وتتها)(1).

ج - من خيث إن كنا منهها قد بحل محل الآخر في السبية:
كأن تأتي الآية التقزآنية سبباً للحديث، أو أو أتي الحديث سبيا سباً للآية، وكأن يأتي الحديث بأمر يتعلق بالسامعين من الصحابة، أو تأتي الآية القرآنية كذلك.

فمن الأول ما أخرجه البخاري - واللفظ له ـ ومسلم والترمذي وأخمد




 (r)
[البقرة: 199]


(YQ^/0)، وانظر اللمع للإمام السيوطي (^4).






د ـ مـن حيث الشككل، في أن يكون سبب النزول لجزء من الآية، وسبب الورود لجزء من الحدبث:

فقد جاء سبب النزول لجزء من آية ـ كما في الآية السابقة ـ ويأتي

 الرؤيا يحبها فإنما مي من الشا، فليحمد الش عليها وليحدث بها بها، وإذا رأى
 يذكرها لأحد فإنها لا تضرهره() ${ }^{(r)}$

فقد ذكر السيوطي في سببه: ا اما أخرجه أحمد ومسلم ا"عن جابر بن

 من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا بكرهها نلا يقصها على أحد وليستعذ . بالهُ من الشيطانه(|)| (r)

## 襄㗕




 وأحمد (YAT/K).

## الفصل الثاني

## منزلة أسبـاب ورود الحديث في تفسير النصوص الشرعية

مقدمة تمهيدية:
عرف الدكتور محخمد أديب صالح تفسير النص بأنه : ابيان معاني

 من الأحكام ـ أن تحديد دلالة اللفظ على معناه المراد منه في محل ورلم وروّهده،
 ومدلولاتها، فالبيان بالنسبة لما يعتري النص من صور تطرق الاحتما

 أنه للندب أو الوجوب، إٔو أنه على الفور أو على ألى التراخي، ألوا أو أنه للتكبرار

 وهذه القرينة ـ المستمرة.من معرفة السبب - هي الجهة التي يُعرف بها ابتداء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (1) } \\
& \text { (Y) (Y) المستصفى للإمام الغزالي' ( }
\end{aligned}
$$

مشروعية الحكم المنوط بالبيان في محل الورود، فيظهر بذلك خُلوُوٌ الزمان اللذي قبله عن حصول هنه المشروعية، إما لأن الحكم إلى ذلك الـك الوقت لـم يكن محتاجاً إليه، أو لم يطلب إلا ذلك الوقت الِّ وإلما لأنه كان قبله حكم
 بل اقتضى الحال ـ الذي توافرت به دواعي البيان ـ التخيير ولذا كانـان كانت وظيفة

 ذلك مما يدخل فيه البيان عند العلماء من الأصوليين وأهل الحديث .

 نافع، أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النـ

 معه، وسأله، فقال : كان رسول الله
 رسول الله

(1) ${ }^{\text {(1) }}$




 كراء ألأرض.
 يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر .
( أخرج هذه الرواية مسلم ( 1 (II)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض.

ومنها رواية سالم بن عبدانها : آأن عبدالهُ بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض ، فلقيْيه


 أعلم في عهد رسول الش


ومنها: ارواية أبيى النجاشي مولى رافع بن خديج عن زافـع ، أن ظهير بن رافع - وهو عمه - قال ظهير : لقد نهى رسول الشا

 والأوسق من التمر والشُعير، قال: اپفلا تفعلوا، آزرعوها أو ازرعوها أو امسكوهاهال|"

ومنها : ارواية سليمان بن يسار عن رافع بن خديج فال : كنا نحاثلِ
الأرض على عهذ رسول الله فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال، نهانا رسول الـا

 كراها وما سوى ذلك|"(T)



$$
\begin{aligned}
& \text { ( أخرجها مسلم ( ( } \text { ( } \\
& \text { ( أخرجها مسلم ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{C} \text { ( }
\end{aligned}
$$

له أرض فلتَزْزَغها، فإن لـم يزرعها، فليُزْرِغها أخلاه|"(1). وفي رواية، قال
 رسول اله




 وممن روى الحديث أبو هريرة عن النبي





والورق فلم يكن يومئذه(1)

 فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنانا ولمسلم عن حنظلة بن قيس الأنصاري: رأنه سأل رافع بن خديج عن
(1) أخرجها مسلم (1) (10rq ،) كتاب البيوع، باب كراء الأرض.
( ( ) أخرجها مسلم (1) (



 والوَرِّن، وأخرج في معنى هذه الرواية النسائي (r^99) كتاب المزارعة، باب النهي عن
كراء الأرض بالثلث والربع.
(V) كترجها مسلم (IVV،10§V) كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والوَرِق .

كراء الأرض، فقال: نهـى رسول اله

 الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرورن علئى


 قال الحافظ البلقينتي في محاسن الاصطلاح: ا(فقد صرحت منـئه



 المضمون في الذمة، ولهذا النسبب طرق أخرى من رواية رافع، وأمنا رون رواية




 فليمسكهاه، .



 رسول الشا

وما سقي بالماء مما حول البئر، فجاؤوا رسول الّ (1) فنهامم رسول الش يُعَدّ استعمال سبب الورود في تفسير النص، ويبا ويـان ما تعلقت دلالة الألفاظ به من المعاني المرادةِ، من روافد قاعدة تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ذلك أن السبب في حالة إعماله في البيان، يصير قرينة تدل على
 أو تدل على إمكانية تخصيص العام، وتفسير الظاهر، وغير ذلك مما يقتضيه البيان للنص .

## 瞽




 الاصطلاح مع مقدمة ابن الصلاح، وزارة اللثقانة، الهيئة المعرية العامة للكتابتاب مركز تحقيق التراث، تعليق وتحقيت د.عانشة عبدالرحمُن بنت الشاطىيء، مطبعة دار الكّتب


## دور تفسير النص في الاستدلال على

 الأحكام من نصوص التشريعلدلالة الألفاظ على الأحكام طرق متعددة، فالنص الشُرعي، ليست
 الدلالة على الحكم من ططريق الإشارة أو المفهوم أو الاقتضاء.

وهذه الجوانب التي ينصرف تفسير النص إليها - من حيث هي مقتضى خـال


 الجوانب هي دلالة العبارة، ودلالة الإشارة ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء.

ووجه الضبط في: هذه الطرق الأربعة أن دلالة النص على الحكمّ إما أن تكون ثابتة باللفظ نفسه، أو لا تكون كذلك.

والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه، إما أن تكون مفصودة منه، فهو مسوق لها، أو غير مقصودة، فإن كانت مقصودة فهي العبارة، وتسمى عبارة
 بيان حكمه أيام وقوعه، وتعد هذه الجهة في التفسير هي الأصل الذيّي لا يرد عليه ما يعارضه في ميحله.

وإن كانت غير مقصودة، نهي الإشارة، وتسمى إشارة النصن (")، ومن مظانٌ هذه الجهة في التفسير، الإيراد عمن نُسِبَ إليه البيان من الصبحابة، بصفة أنه تطبيق لأصل الورود من حيث هو الحالي الحن المقتضية لإنشاء البيان عن النبي عموم لفظه من الأفراد.

 عليه المصطلحات من معان، قررها البحا البحث، واقتضاما شمولُ الموضوعِ، وحدَّدَتها آلات الاجتهاد بالنسبة لمن أسند إليه.

غير أني راعيت فيما ذهبتُ إليه من وجهة، يَسْرني إليها نسقُ البحبِّ، أن لا أخالف الحد اللذي يمكن أن يحتويَه المصطلحُ فيما ينزل عليه عند أصحابه ومصطلحيه.

ومن ذلك أني أنزلت موضوع الورود والإيراد على تقسيم الـحنفية الماضي ذكره في دلالة العبارة والإشارة، وهذا تصرف في تير تحرير المالمعاني وفق الاعتبار الأصولي، ينزل التقسيم فيه عند الهيئة التي حصل بها البيان في المحل

أما الدلالة الكتي لا تثبت باللفظ نفسه، إما أن تكون مفهومة من اللفظ
 لغة تسمى („لالة النص"، وهذه الجهة في التفسير ينزع إليها أهل الاجتهاد
(*) بالنظر الىى تعريف إشارة النص نجد أن الدلالةَ الحاصلةً بها لا تُهـم من النص أصالة،

 المؤثرة ني الأصلِ المحكوم به من جهة النبي

 وجه، ولذكك نهو يُعْلمُ بالتأمل في يمنى اللمظ من غير زيادة ولا نتصان .

وأصحاب التياس عند قِيام ما يذعو إلى البيان في واقعة تعرض، فهي فلالة


 الأصل على مـا نزل عليه الفرع. وهنا الوجه الذي الالتزامية، لا يتهيىء إلا بالاجتهاد في تحصيل المعاني التشرعية التي يجب أن يستمر النص في سبيل استنباطها

وفي حال فهم الدلالة من اللفظ شرعاً تسمى (دلالة الاقتضاءه). وهذه الجهة في التفسير اعتبارية(*)، مُصِيٌّ إليها في كل نصوص التُشا

 ظاهر اللفظظ، وسواء كانت هذه المعاني ظاهرة أم مقدرة ينبىء.عنها السياقه|"

وبعد هذا العرض الموجز لهذه الطرق في الاستدلال للحكم من خكال
 عن هذه الطرق، ضمن هنا الـفـ الثصيل.

أما بالنسبة لعبارة النصن، فهي ـ كما عرضها علماء الحماء الحنفية: (ادلالة"
 سيق لأجله الككلام، سوأه سيق له أصالة أم تبعاً.

لهذا قال بالسرخببي عن الحكم الثابت بالعبارة: افأما الثابت بالعبارة
(*) اعتبارية : موججودة في ألتصور والنذهن.
 بتصرف واختصار .
(Y)
الأهولية ني الاجتهاد بالر أي في التشريع الإسِّاهمي (rvo) .

فهو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول لهس|(1).
وقال البزدوي في معرض الاستدلال بالعبارة: "والاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الككلام

وبذا نستطيع أن نقرر أن الحكم المستدل عليه بعبارة النص، هور هو الـو







 بالنسبة لإشارة النص فيه: الدلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له
 وجه|(گ)"، فهي دلالة باللازم.
(قال أبو زيد الدبوسي في التقويم: (الثابت بالإشارة ما يوجبه سياق
(1)
 غبر توتف على أمر خارجي، وكان يحتمل التأريل، والمراد منه لبس هو المنصودَ أصالًّ من سياقة.
وإن كان يحتمل التأويل، والمراد منه هو المeصرد أصالةً من سياته، سـي النص، وإن
 ولا يقبل حكمهُ النسِّ سُمُّي الـدحكم.
(r) ابنظر المنامج الأصولية للأستاذ الدريني (IVV).


الكالام، ولا يتناوله، ولكجن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه من غير زيادة عليه أو

- نقصان عنه|

وفي الكالام عن الإستدلال بالإثشارة، قال فخر الإسلام البزدوي: "هو الثعمل بما ثبت بنظمه لغة، لكِنه غير مقصود، ولا سيق لله النصى، وليبس

بظاهر من كل وجها
وهنا - وعلى ضوء معطيات الدراسة والبحث من خلال نظر الأصوليين
 يمكن أن يقرره - في جزء من صوره؛ وبعضى مظانه - سبب الإيراد (*) - وْفقِ

 الـشُأن من الـعلم بدواعين نسبة البيان إلى من حَصَلَ الإيراد عنه في محل الـحكـم، فالإيراد الذـي خحصنل بـه اللبيـان في محـله هـنا، هـو مـا دعى إلثى حصول الاجتهاد في فهم
ومن الأمثلة التي أُفاض الأئمة في استنباط الأححكام منهـا عن طريق
 السرخسي في كتابه الأصونل:
أ - أن الثثابت بالعبارة وجوب زكاة الفطر، ولزوم أدائها إلى الفقراء يوم العيد، وذلك ما كان لأجله المساق.

ب - وأنه ثبت بالإشارة عدة أحكام، منها: أن هذه اللزكاة إنما تجب علىى الأغنياء، لأن الإغناءُ لا يتححق إلا


أصول البزدوي مع كشف الأسرار (1/1،، 79).
( أخرجه الدارتطني (Y) عن ابن عمر، وأبو معشر ضعيف.

ومنها: أن زكاة الفطر لا تعطي إلا لذوي الحاجة، لأنهم هم الذين. يتصور إغناؤهم بامتثال الأمر .
ومنها: أن إخراجها ينبغي أن يكون قبل الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، وذلك ليستغني الفقير عن المسألة فيحضر إلى الصلاة خالي القلب من شواغل القوت للعيال فلا يحتاج إلى السؤل .
ومنها: أن وجوب الأداء يتعلق بطلوع الفجر، لأن اليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن ما يغني المحتاج عن المسألة في ذلك اليوم أداء فيه
ومنها: أن الـخروج من عهـدة الوجـوب في في زكاة الفـطر، يكـون
 المطلق، وريما كان حصوله بالنقد أتم من حصوله بالحنطة والتمر والشُعير

 وإذا فرقها على إلمساكين كان انِّ هذا في الإغناء دون الأول، وما كان أكمل فيما هو المنصوص فهو أفضل|"(1)

وهذه الناحية، هي التي يمكن من خلالها التفريق بين الحكم الثابت الثابت عبارة -
 - بصفته مدلولاًا عليه بمعان التزامية منطقية غير مفصودة للشّارع أصلّا ، اقتضتها الوسيلة المتخذة في تحصيل المعاني المترتبة على ماريا ما دلت عليه عبارة النص - فموجب التفاوت بين ما هو ثابت عبارة أو إثارة من ناحية القصد بالسياق أو عدمه.
وأما بالنسبة لدلالة النص فيه: إأن يُغْهِمَ نفس الثلفظ تُبوت حكم الواقعة المنطوق بها، لواقعة أخرى غير مذكورة، لاشتشراكهما في معنى يدرك العالم



 ونعني بذلك إلحاق واقعة غير منصوص عليها - عند قيام ما يُدعو إلى ذلك "مْن عوامل البيان - بواقعة تناولها النص بحكمه، لاشتراكها - اليا - في خدود نظر الميا المجتهد اللذي تعلق به البيان ـ بالسبب الذي ينزل فيه البيان ألصالة ألة أو تبعاً .

وإن هذه الصورة القُياسية الظاهرية التي تعد مَعْقِدَ الصلة أو المشابُبهة بين دلالة النص والتقيانئ الأصولي، لا تقوى على إلغاء الفارق الأستأنبي
 الحجية، والفارق الأساسيئ بينهما هو : أن االعلة في دلالة النص - وهمي التِي

 من نزول الألفاظ في الحُديث على معانيها المقررة في أهل الوضع، الحّ في في حين أن القياس بالمعنى الأصولي لا تذرك علته، ـ [التي مي سبب التأثير والوجوب، دون الورود إلمجرد عن صفة التأئثير الظاهر في الحـي
 التزام الشروط المقررة لمنهج القياس في استنباطهاب|(1).

 تحقق في المسكوت عنه ـ كما تحقق في عبارة النص - إنما كان إدرانكا بمجرد المعرفة باللغة ـ لأنها: رباط ناظم، بين الألفاظ وما تنز النّل عليها من
 وحسب إدراك من يريد ابنتنباط الحكم من النص)|(ب)

$$
\begin{align*}
& \text { (1) المنامج الأصولية (T(Y) } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ومسألة ثبوت الحكم بالمعنى اللغوي، جاءت صريحة فيما كتب البزدوي والسرخسي ومن تبعهما، قال فخر الإسلام: اوأما الثابت بدلالة النالة
 السرخسي: (מفأما الثابت بدلالة النص، فهو ما يُبت بمعنى النظم لغة، لا |(استنباطاً بَلرأي||(1)
وأما دلالة الاقتضاء، فالقول في هذا النوع من الدلالات االتي بُخْمل





 محل الحكم - بياناً لإرادة المشُرع للخصوص الحتدألداءأ، أي في أحل تشريع إلحكم الذي ورد بصيغة العموم . وقد عد الأصوليون من عناصر دلالة الاتتضاء استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذكك المقدر ، لحاجته إليه.



 مححله اللائق له والخاص به جرياً وراء ما تتتضيه الحال من من بيان . اإن فلسفة دلالة الاقتضاء التي تتبدى كنا من خلال أساسها الأصولي على ضرورة التوفيق بين مؤدي عبارة النص، وما يقتضيه منطق الواقع، أو منطقَ العقل والشرع.

$$
\begin{align*}
& \text { أصون السرخسي (1/1/1) } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ويلحظ أن الأصوليبن تد عبروا عن هنا التونيق بقولهـم: الضدق
 في المعاني، بعد الارتقاء' من مستوى المعنى العباري الظاهر إلى ما ما يقتضيه المنطق الوأقعي، أو التقلي، أو الشرعي.




 ظن المجتهد أنه مراد الشارع،|(1)
وبعد هذه المقدمة في بيان الدور الوظيفي لتفسير النص في منطّنق الاستدلال للأخكام من نصوص التشتريع، نعرض لهذه المطالب:

## المطلب الآول


لم تكن الحاجة الِّى تفسير النص الشرعي قائمة - فحسب - على ما ما يقتضيه من مؤجبات البيان في محل تنزل الحكمب، ذلك أن البيان المححضِ

 (اولذلك كان النظر في الأسباب، وربطها بأحاديثها، يتضمن الاجتهاناد، وبنذل



ولمناط الحكم - من حيث اعتباره بالنظر في مادة أسباب الورود -

 وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه : ابأن
 وإنما المرأد به: النص العام، وتطبيق النص في أفرادهب|(1)
وقد ذكر الأصوليون أن من طرق إثبات العلة ـ سواء أريد بها بالما المعنى الأغلبي وهو النص العام، أم المعنى الإصطلاحي - الإيماة والتنبية، وذكروا من ألما أنواع هذه المنهجية في تعليل الأحكام وأن يذكر للنبي

 أهلي في نهار رمضـان، فقال له ورئَّ

أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذر ئكر الحكـم عقبه، كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، (أينقص الرطب إلما
 باليبس علة للمنع، لكان الاستكشاف عنه لغواً.

- أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه لما سألته

 بالقضاءء(r)، ففهم منه التعليل بكونه دينآه( (r) .






ومن خلال هذا الْعد في تفسير النص تفسيراً معللًا بالمناسبة وألحاكُ المؤثرة في الورود، يمكنن تثرير : أن ليس في الشُرع بيان محضن، لـخروجه - في حال خلوه عن مناط يفتقر الحكم إليه - عن عهدة تفسيره.

وقد نحى الأصوليون في الترجمة عن هذه القضية التي يتعلق بها تعليل البيان بمحله وهيئة وروده: فيما يسمونه بمعرفة مقتضى حالل النص .

قال الإمام الشاطبي رحمه الشا تعالى في معرض حديث الديثه عن معرفة
 على أمرين:

أحدهما: إن علم المعاني والبنيان الذي يعرف به إعجاز نظم إلقُرَّن
 الأحوال حال الخططابِ، منن جههة نفس الخططاب، أو الـمـخاطِبب، أو

 معان أخر، من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة



 مشُكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بـا بد، وْمُعنى
 الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومّورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال، حتى يقع الاختللان، وذلك مظنة. وقوع النزاع.
ويضيف الشناطبي توضيحاً لما قرره بقوله: ويوضح هذا المتنىى (ما
 نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيُّها واخد، وقبلتها واحدة؟؟ فقالن 'ابن
 وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يلا يدرون فيم نزل، فيكون لها لهم فيه


 قاله صحيح في الاعتبار ويتبين بما هو أقربا


 الجهل بالمعنى الني نزل فيه القرآن . وروي أن مروان ألنـي أرسل بوابه إلى ابنى







(1) أبو عبيد في فضائل القرآن، تحقيت وتعليت وهبي سـليمان غاوجي، دار الكتب العلمية،


 الإيمان (Y-
(Y) لابن وهب كتابان مطبوعان، وهما القدر وقسم من كتابه الجامع، وـم أجد هذا الأثر

 ومسلم (AVVA) (A) في صفات المنافقين وأحكامهم.

ثم أضاف رحمه الله قائلألا وهذا شأن أسباب النزول في التعريف
 الخصوص، دون تطرق الاحتمالات، وتوجه الإشكالات.

 لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشبه والإنشالنالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة.
 من الأحاديث وقعت على أسباب، ولا يحصل فهـهـها إلا بمعرفة ذلكّك،

 ويتخذون منها الأسقية، فقال: وما ذاكّه قالوا: نهيتِ عن لحوم الأضالحي؛



 (الأعمال بالنبات)"(r)، "واقع عن سبب، وهو أنهم لما أُمِرُوا بالهُجرة هاجر
 ولم يقصد مجرد الهجرة للأمر ، فكان بعد ذلك يسمى مُهَاجرَ أم قيس، وأوهو - ${ }^{\text {( })}{ }^{\text {(1) }}$
(1) أخرجه البخاري (TOV) في الأذان، باب فضل العشاء في جماغة، ومسلم (TO1) في




من خديث غمر بن الحخطاب رضي الشه عنه.



إن مَنزع العلماء من المحدئين والأصوليين في تحديد العليّة في النص : هو تجريد النظر في الحكم الثابت في محل الأصل، وإمكان تعديته فيما عداه من الفروع بالمناسبة .
نقل صاحب الوصول إلى علم الأصول عن طائفة من الأصوليين : (أن

وقال د. عبدالحميد أبو زنيد محقق كتاب الوصول: النَسَبَ هذا القولَ الغزاليُ في المستصفى لأصحاب الرأي، ونسبه الآمدي في الإحكام للحنفية، وذكر لهم دليلين :
أ - لو كان حكم الأصل ثابتأ بالعلة، مع أن العلة مستنبطة من حكم الأصل، ومتفرعة عليه لزم الدور .
ب - بعض الأحكام يثبت تعبداً من غير علة، فكيف يثبـ ئبت الحكم مع عدمها، مح قولهم: إنه يبّت بها؛ فإذن يكون نبوته بالنص، لا بها وقرر الرازي في المحصول: أن الخلاف لفظي، وقال ولال الغزالي: إنه



 للشارع على الحكم، ومعنى الباعث في كلام الآمدي يجب العلة باعثة على تعلق الحكم بالمكلفين، وأنها مشتْملة على حكمة معصودة
(1) أبر الفتح أحمد بن علي بن بَزهان البـدادي، الوصـول إلى علم الأصول، تحقيق د.عبدالحميد علي أبر زنيد، مكتبة المعارف، الرياض، (YV\&/Y).

للشـارع من شَرْع الحكُمّ، وليس المقصود بها أن الشـارع لأجلها شُّرع الحكم، لأن الرب سبحانه لا يبعثه شيء على شيء|"(1) .
ولما كانت العلة هي : "الجامع بين الفرع والأصل" - من حيث هي المعنى العام اللذي جرى به النص على مناسبته -، وهي الوصف الما المشنتمل


 كالعموم إذا خُضّ .
ولقد اختلف الأضوليون في إجراء قاعدة المناسبة والورود بالئنسبة
لمحل الأصل الذي حصل فيه البيان من جهة المشيرع، في الأبرباب التيا


 الذي عُدُيت فيه المناسبة، فحصلت الموافقة بها بين حكم المنطوق وحـكم المسكوت عنه بروحه ومعناه ومعقوله.

## 夏溪



كتاب الوصول (rv\&/r). .




## دلالة الاعتبـار بـأسبـاب الورود في الأحكام الشرعية(')

"(هذا الموضوع من الموضوعات التي عُني بها الأصوليون في كتبهم" وذلك لأنهم ينظرون في حال الأدلة من حيث إفادتها للأحكام من عمون وخصوص، وإطلاق وتقييلد ونحو ذلك، وقد ون يكون الدليل عامآ مع خصو

 يتناولها الدليل العام تكون من نوع ذلك السبب .
 حالان ليسا محل خلاف بين العلماء، لأن المطابقة حاصلة بين السبب الذي
(1) قد أفدت خلاصة هذا المبحث مع شيء من الزيادة والتصرف والإيضاح من الكتب التالية :

(IrY) وما بعدها.

ط b1، سنة 19AAم (IIV) وما بعذها.
ץ を ـ القواعد والفوائد الأصولية، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لأبي الحسن



هو بمنزلة السؤال، وبينُ اللفظ المنزل عليه الذي هو بمنزلة الجواب عليه، وهما:

1 - أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاصاً. r - أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه عاماً.

أما بقية الأحوالن، :فهي محل خلاف، تُوُسُّحَ فيها في باب الدلالاتلات، ونعرض لها في هذين المُطلبين:

## المطلب الآول <br> ثي الاعبّار بعهوم لفظ الخبر <br> لا بخصوص رواية السبب، وألة ذلكي

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبرة - من حيث ما يفيده البيان الِ

 هذه الوسيلة في الاعتبار، يرى أن من استدلالاتهم:
 في وقائع، بعموم آيّات 'نزلت على أسباب خالصنة، وتعديتهم أحكاماً
 تعارَّهاها، ولم يعرف عنهم أنهم لجأوا إلى قياس أو استدلال بغير لثظ الأصل المنصوص فيه.

ب - لو لم تكن العبرة بعموم اللفظ، لزم استعمال العام في الخاص، وفـ وفي
 باطل، فبطل ما أدى إليه، وثبت نقيضه، وهو وأن أن العبرة بعموم اللفظ، ، الفّا

 السبب في متناول اللفظ، فلا يصلح إذاً أن يكون هارفاً عن استعنمال

العام في معناه الموضوع له، وهو أفراده التي فيها صورة السبب وغيره، وبهنا ثبت أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوصص السبب.






 غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتع التعم ما يشبهه، ولا ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية الكي لها سبا سبب معين، إن كان النان أمرآ أو

 ما يقع به الطلاق، واختاره الإمام فخر الدين والآمدي واتباعهما.

## المطلب الثاني <br> في الاعتبار بخصوص رواية السبب لا بعهوم لفظ الخبر، وأثلة ذلك

ذهب طائفة من العلماء إلى أن العبرة بخصوص اللسبب، ومؤدى هذا المذهب أن لفظ الآية يكون قاصرأ على من نزلت بسبيبه الآية، أو أن البيان
 يجري فيه وصف الأصل المنعقد به الحكم ممن هو هو خارج عن عن دائرة الون الورود عند إنشائه من جهة المشرع، فلا يكون مستفاداً من ظاهر الاهر ما يؤديه النص،
 "احكمي على الواحد حكمي على الجماعة". واستدل غير الجمهور بأدلة منها:

أ - قالوا: لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لجّاز إخرّاج صورة السبب بالتخصيص، لكن التالي باطل، فبطل ما ما أدى إليه، وثبت نقيضه، وهبو أن العبرة بخصوص المبن السبب، أما وجه المبلازمة، فبإن اللفظ العام يجوز إخراج أي صورة منه بالتخصيص، فتكيون ونـون صور السبب كغيرها في جواز إخراجها من اللفظ العامَ وام وأما وجه بطلال الثلالي، فلأن الإجماع منعقد على عدم جواز إخراج صورة الْسبب من

اللفظ العام .
ب - قالوأ: لو كانت العبرة 'بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لما كان

 وهو أن العبرة بخصوص اللببب لا بعموم اللفظ .
ج - قالوا: لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكان اللفظ
 السؤال ـ، لكن علام المطابقة باطل ، لأنه ينافي كون ألفا الفاظ الشُرع في




 يعني، وليس هذا مما دخل تحت الآية.
وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا، واختاره المزني والفقال
 الطيب وابن بَّهان عن مُمالك. قال الجويني: وهو الذي صح عندنا من الـن مذهب الشّافعي

قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي، عن قول إمام الحرمينن: ومن نقل هذا عن الشافعيز نقد التُتِسَ على ناقله، وذلك لأن الشافعين يقونّن:

إن الأمْة تصير فراشأ بالوطء، حتى إذا أتت بولد يمكن من الوطء لحقه، سواء اعترف به أم لا، لقصة عبدانهّ بن زمعة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمَةَ لا تصير فراشأ بالوطءه ولا ولا يلحقه

 سبب خاص، وهي الأمَةُ لا الزوجة.
 يقول: إن العبرة بخصوص السبب، وإنما أراد الشافعي: أن أن خصوص اللسبب لا يجوز إخراجه عن العموم، والأمَةُ هي السبب في ورود العمّوم، فلا يجوز إخراجها.
هذا الكلام في الدليل الوارد من الشارع، أما كالام غير الشارع، فهل
 العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بخلاف كلام الشارع، في المسألة وجهان:

أحدمما: العبرة بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي في المحرر؛ ,الآمدي وأبي الخطاب، وأبي الفتح الحلواني، وغيرمم، وأخذوه من نص


 السبب، لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في غير السبب، واستثنى




 الولد للفراش . . . a الحديت.

صاحب المحرر صور النهي وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلداً لظلم" رآه فيها، ثم زال الظلم وجعل العبرة فيها لعموم اللفظظ، وعَلًّى صانحب المغني الخلاف إليها، واختار أبو العبعاس ما قاله جده، وفيرّ وفرّق بين مسألة



 المتصدق أن يشتري چُدقته، وقد يكون جده لَحَظَ هـذا المعتنى، حيث خص صورة النهي بالحنت مع الإطلاق، بخلاف غيرها من الصور. فقد أجبيب عن أدلة هذه الطائفة بما حده:


 عام، وليس الأمر كذلك، وعلى هذا فالملازمة غير مُسَلِّمة، وباطلة، وبُبْت أن هذا الدليل لا ينتهض للاحتجاج به، فلا تثـِت به الدعوى.

وأما الدليل الثاني: فقد أجيب عنه بأننا لا نسلم لكم انتفاء الفائدة
 - نفي الفائدة المطلقة، بل هناكُ فوائد كثيرة غير هذه.
(1) أخرجه البخاري (1) (1) فيّه مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد تضضاء نسكه، ،

 رسول الش (YYVN)

 ثلاثة أيام لا تخرج صالجبها عن حكم المسافر، وني كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين.

وأما الدليل الثالث: نفد أجيب عنه بمنع الملازمة، وهي عدم المطابقة
 لأنه اشتمل على المقصود، وزاد عليه، ومثل هذا الأسلوب لا لا ضير فيه ونه ولا
 لعدم المطابقة حينئذ، وعلى هذا فلا يصح هذا الدليلِ، فلا تثبت به دعواكم
وثمرة الخلاف في هذه المسألة ترجع إلى أمرين :

1 - أن الحكم على أفراد غير السبب مدلول عليه بالنص النازل فبه عند الجمهور، وذلك النص، إن كان آبة نهو قطعي الثبوت اتفاقاًأ، وقد يكون مع هذا قطعي الدلالة، وإن كان حديثاً تخوله أمل الحـي الحديث ونقاد الأثر بالصحة والقوة على الاحتجاج، فبإن له نصيباً من الثبوت الذي يفيد قدراً من القطية .
وأما غير الجمهور فالحكم عندهم على غير أفراد السبب ليس مدلولوالَ عليه بالنص، بل بالقياس أو الاستدلال، وكلامما لا يفيد أي قدر من القطعية

Y - Y إن أفراد غير السبب يتناولها الحكم عند الجمهور ما دام اللفظ قد تناولها، أما غير الجمهور فلا يسحبون الحكّم إلا الخالى ملى ما استوفى شروط القياس دون سواه إن أخذوا فيه بالقياس .

وينبغي أن يلحظ أن هذا الخلاف القائم بين الجمهور وغيرهئم محله إذا لم تقم قرينة على تخصيص اللفظ العام بسببه، أما إذا قامت قرينة فإن الحكم يكون مقصوراً على سببه لا محالة بإجماع العلماء الماء ولا يتصور أن غير الجمهور يقولون بعدم عموم أحكام النصوص التشُريعية الواقعة على الحى
 النصوص، غير أن الجمهور يقولون: إن العموم مستفاد من اللفظا الفيا أما غير
 صورة السبب، فحكمها مستفاد بالقياس، أو الاستدلال.

وفي تحديد دائرة ألخلاف بين الجمهور وغيرهـم نقول: إنما الخالاف





 الناس بعد رسول الله





 بالخصوصن، والقصر علي من نزلت فيه رضي الله عنه .

وقد رأى بعض الـمفسرين غير ذلك، وأياً مـا كان الـمبراد من لفـظ



 في كونه قطعي الدنخول: في العام، وقد اختار الإمام ابنَ الْسبكي "(فني جمع



 عباس وعروة وسعيد بن جبير أنها نزلت في أبي بكر رضي اله عنه (orv/^).

الجوامع" أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق النجرد، ومثاله قوله تعالى: |... . . .
 علماء اليهود لما قدموا مكة بعد بدر ليحرضوا قريشاً على قتال النبي
 مثواه، ونزل بقية اليهود دور قريش، ، فقال أبو سفيان لكيان لكعب: إنك إنكا امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم أينا أهدي طريقاً نحن أم أم محمد؟ فـر فقال





 في كل أمانة، وما تقدم كان في أمانة خاصة، والعام تال كلخاص في
الرّسم، مترإِ عنه في النزول.
 أولياً، فهو كسبب في كونه قطعي الدخول في اللفظ النازل بسببه.

ولا يجوز خروجه بالإجماع، وقد عد ابن السبكي هذا النوع مرتبة

 الخاص والعام، ودخول الأول في الثاني، ولا يرد على ما ما ذكرنا تأخر الآية
 النزول، لا في المناسبة، لأن المقصود منها وضع الآية في الموضع الذي
(1) أخرجه الطبراني (11T\&0)، وصححه ابن حبان (YOVY) في التاريخ، باب كتب النبي

يناسبها، والآيات كانتـ تنزل على أسبابها ويأمر النبي المواضع التي علم من الهّ عز وجل أنها مواضعها.
"أما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً، قال غير واحد

 إخراج السببب، وقد مبنع ابن أبي موسى في الإرسـادن، والشـيرازي



 عسبه||(1) . أمر الآخرة، مع أنْ سببه أمر الدنيا، لككن يحتمل أنه لم يصح عنده

## 舜鳃


 المؤمن من جحر مرتين . (YV\&/Y) انظر : ما قاله الدكتور عبلالحميد أبو زنيد في تحقيقه لكتاب الرصول (Y)

## الفصل الثالث

## أثر أسبـاب ورود الحديث عند المحدثين والأصوليين

تُحَكُمُ صِنْعَة الأثمة من المحدثين والأصوليين عواملُ نقليةُ في باب نقد السياق الذي يروي به النصُ - موضعُ البحثِ والاستثمارِ - وعواملُ تحليليةٌ

 إليها نظرُهم في طرائق الرواية وفقهُهُم في ترتيب الأبواب ـ الالاقتصارَ على الأحاديث فقط، بل مرادهم الاستنباط منها، والاستدلال لأبواب أرادوهها.

وقد أدت هذه المنهجية - التي اقترن فيها العمل بدواعي النـقل
وأساليب نقد الحديث وتفسيره، وفق ما يقتضيه انتظام الألفاظ في معانيانيا

 الاستشهاد بأدلتها في النظام التّنريعي.

وقد ظهرت هذه المنهجية في أمهات كتب الحديث وشروحاته، وكانت نوعاً من تمييز الشارح ومدى اضطلاعه بالمعاني والقدرة على تحرير الحـير منزع الخالاف في دلالاتها عند إنزالها على ما تنصرف إليه الألفاظ من العمل بدواعي استعمالها في غير ما وضعت له.

وقد حوى شرح البحافظ ابن حجر رحمه الش لمصصنف الإمام أبّي





 رحمه اللّ: !إن البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاخختلاف، بل يعتمدل على القرائن والاحتمال الراجح"|(1)، وتلك آلات أصولية تعصم مراعاعتها من من
 الحافظ : اوالبخاري يعتمد على الضعيف في معام الاحتجاج به لاعتضاذه بالاتفاق على مقتضهاهعا

وقوله عند حديثه غن عادة البخاري رحمه الشا تعالى في إقامة التراجم

 والتعيين في الترجمة، كأن يراد من الحذيث العام الخصوص، أو العو العموم مبن الحديث الخاص، أو حمل المطلق على المقيد أو ششرح المشكل، أو أو تفنسير الغامض، أو تأويل الظاهر،، أو تفصيل المجمل . الم
 ظاهر المعنى في المقصد الذني ترجم، ويستنبط الفقه منه.
وقد يفعل ذلك لنبرض شحذ الأذهان ني إظهار مُضْمَرَّةٍ واستخَرابج
 آخر متقدمأ، أو متأخرأخ (r)

$$
\begin{align*}
& \text { هدي الساري مقدمة فتح البّاري للحافظ ابن حجر (Y\&V) (YV) } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { هدي الُساري (٪| (1) : } \tag{Y}
\end{align*}
$$

وقوله في إقامة التراجـم بصيغة الاستغهام (ايترجم بلفظ الاستفهام؛




 وقوله رحمه الله: لفظ الشارع لا يحممل إلا على ما دل عليه الوضع اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشُارع، لا لا |العرف "الحادث||(ب)




 في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية، لا في الأمور الوجودية"(4) ، وقال ولا
 |ستعمل في خلافه، وثانيهما ما لا ظاهر لهـ||(1)"


وقوله في دلالة العامّ، وحكمه قبل التخصيص: الادلالة العموم دلالة
 العموم حتى يدل دليل على التخصيص)|"()، (انقل ابن الحاجب الإجماع على العـى منع العمل بالعموم قبل البحت عن المخصصل، وتعقب بأن البـل أبا إسحاق



وقال في تخصيصن العام: (الأصل البقاء على العموم حتى حتى يثبت الخصوص|"() (ا) (التخصيصن لا يثبت بالاحتمال)|(1) (التخصيص ألولى منى من ادعاء
 تخصيص عموم مفهوم المننة بخصوص منطوق القرآن،)|"(9).
 في حكم اللفظ العام الوارد على سبب خاصي : (اقول أكثر الأصوليين: الغببة
 عليه عند بعض الأصوليين"(1)، انقل إمام الحرمين والنزالي والآمدي :عن


## (الشانني قولاّ بخصوص السبب)(1)

وقال في الخاص وأحواله: :الخاص يقضي على العامب(٪)، و(احكمم




 "والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق،(9)"، (ايحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاقية|"(1)، "ايحمل


 (البخخاري يتمسك بالمطلقات تَمَسْكَ غيرهِ من العمُومات|"(10) .


وبذا رأينا - من خلال هذه النقولات عن الحافظ رحمه الله في شبرّخه
 يحقق معايير الاستدلال على المعاني والأحكام .لانـ ومن جملة البحوث الحديثية التي تَقَحْمَتها الآلةُ الأصولية موضوعنا في

الأسباب.
ونحن نتابع بعد ذلك ـ ـمن خلال المباحث القادمة - بيان هذا الأمر
وبيان تطبيقاته وباله العون والتوفيق .

## المبحث الأول

## اعتناء المحدثين بمعرفة <br> أسباب ورود الحديث

القد كانت البداية، في محاكاة ما كتب في 'أسباب النزول للكتاب
 الكريم في فهم معاني الآيات الكريمة المرتبطة بأسباب لنزولها





 الفضل ابن حجر في شرح النخبة.
وقد أحببت أن أجمع فيه كتاباً، فتتبعت جوامع الحـئ
منها نبذا، وجمعتها في هذا الكتاب||(1).

ثم ذكر السيوطي جهد من سبقه في ذلك، يقول الإمام البُلقْيني في كتابه
(1) انظر أُسباب ورود الحديث، تحليل وتأسبس د.محمد رأنت سعيد (9£)، وانظر اللمع في أسباب الحديث للـيوطي، بتحقين يحيى إسماعيل أحمد (70).
(مححاسن الااصطلاح"، ا(النوع التاسع والستون، معرفة أسباب الحدينث، قال الشيخ أبو الفتح القئيري المشهور بابن دقيق العيد رحمه الها في شرج العمدن في الككلام على حديث: "إنما الأعمال بالنياته في البحث التاسع : شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف أنسباب الحديث، كما صنا صنف في



 على ابن الصلاح في مقدمته، ويعده نوعاً من أنواع علوم آلحديث.


درجت كتب المصطلح على أن في موضوع الأسباب مصنفاتِ، بعضها
 حامل بن قتادة الـجوباري، وذكر السيوطي عن الذهمبي بعد ذكر هـذا التصنيف، ولم يسبق إلى :ذلك)|"
ومن المصنفات المفقودة في بحث الأسباب، مما لم يُشِيْز إلبيه أحد


 جاء في (اذيل طبقات الحُنابلة) لابن رجب قوله: (اوللناصح رحمهـ الشّ






 وقد أحال الناصح رحمه اللا تعالى إلى كتابه في پأسباب الحديث" في
 في القياس رقم Vo: "حدثنا البخاري، قال: : ثنا سعيد بن عُغْير، ثنا الثنا الليث،



 ولئّ المرأة التي غرمت، كيف أغرمُ يا رسول الله مَنْ لا شَرِبَ ولا أكلَ ولا نطق ولا انتهلز فوجه القياس قول النبي كِ

 قتيبة عن مالك عن بُهَيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، قاله : كان النانُ - إذا زأوا التمر - جاؤوا به إلى النبي وني تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك كنا في صاعيا
 ما دعاك لمكة ومثليه معها) . قال : آثم يدمو أصغر ولبد له فيعطيه ذلك التمرا" . قال المصنف: هذا الحديث قد أدخلناه في كتاب پأسبباب الحديث، - وتكالمنا عليه()

وبذا فإن مخطوط الأقيسة يعد أقدم ونيقة تثير إلى كتاب الناصح في



كتاب أقيسة الكنبي ثِ



الأسباب، وأود هنا أن أبين أن كتاب الناصح في الأسباب، قد نسبه صاحب

 والتعريف في أبسباب ورود الحديث الشير الـيف . وكان في: كلام ابن حمزة الدمشقي - في أثناء تقديمه لكتابه البُبـان
 تعبيره - في عصره بمؤلف مغرد في هذا الباب، غير أوائل تأليف شـرع فـفيه

 الناصح الحنبلي، وكان أولىى الناس - نظرأ للموطن - بالاطانِّع على مؤلّفْ



 جمعه من غير مرجع سابق صار ابن حمزة إليه؟!|"(1)" . وقد أثار صاحب مفتاح السعادة إلى وجود مصنفات في هذا الفُن؛،
لكنه لم يرها (r).


كان للمحدئين في متوجيه ما يرد على النصوص الحديّيثة من إشكالاتات التعارض في الورود - من حيث تأثر الحكم بدواعيه، وبالكال المقتضضية له -
 مفتاح السعادة ومصباح اللنـيادة في موضوعات العلوم، طاش كبرى زاده (YVA/Y).

أقول: كان لهم منزع أصولي في مادته، وإن كان يعتمد طريقتهم العامة في النقد وفي تقييم الجهة التي حصل منيا منها التعارض في محل الوروود، وبيان ما ينصرف إليه هذا التعارض من القول بالنسخ وغيره.
قال الشافعي رحمه الشا في رسالثه : اضأما المختلفة ـ ("يقصد الأدلة") التي لا دلالة على أيهأناسخ ولا أيها منسوخ، فكل أمره متفق صحيحّ، لا اختلاف الـا



 فيدله على حقيقة الجواب، بمعرفنه اللسبب الذي يخرج عليه الجواب










الألمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض||(ب).



الموافقات للشاطبي (\&/ • צ7).

ولذلك فالتعارض الذي يحتويه إطلاق لفظه في بحوث الأصوليّين


 تعارض فيها، في أنفسها، وإنما التعارض فيها باعتبار التطبيق وتحقيق الميا المناط




 ولا يستحلف، ويشهد الثشاهد ولا يستشهده(1) ${ }^{(r)}$
فحملوا الأول على ما فيه حق له عز وجل ولي ، والثاني على ما فيه فيه حق
 حديث في محله. وقد عرض الإمام الشاطبي لقضية التعارض بين الأدلة، مبيناً مـا لا لا يمكن فيه الجمع، وما يمكن فيه، وكان الان منزعه في هذا التفريق هو النظرّ في في متعلَّقَاتِ كل من الدليلِين من حيث السند أو المّمتن أو مقتضى الحالٍ أو الأمور الخارجة وغير ذلك.



 لا بعلم بها صاحبها

 وقد روى هذا الحديت من غير وجه عن عـن عمر عن النـي


ولما كان تصور التعارض بين الأدلة يتتضي تحصيل ما يمكن به


 دواعي التشُريع، وموجبات البيان عن المشرع ورَّ
 الحاجات لا يمكن فيها التعارض المفضي إلى تنازع الألمالة في المحل المّا الذي
 ممتنع، لما نصره أئمة الأصوليين لأن الأحاديث في الاعتبار الأغلبي عند المحدئين أحادية تؤدي إلى تكافؤ الأدلة وتعارضهان، وهو خلا خلافي موضوع الشريعة، كئلا يلزم خلو الوقائع عن حكم الشا تعالى.
وبالنظر لما لا يمكن فيه الجمع من الأدلة المتعارضة - وروداً -، نجد

 فيه الدليل إلا بإجراء الدليل في مقتضى حال إنشائه، فلما تنازع ذلك إلثات ونفي، احتيج إلى الترجيح.
(اووجه الترجيح في هذا الضرب غير منحصر، إذ الوقائع الـجزئية
 الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكم جزئي واحئ

 الأذلة الواردة على محل التعارض، فلا يمكن في هذه الحال الإحالة على نظر المجتهد فيه|(1)

وأما ما يمكن فيه الجمع من الأدلة، نصورته أنه إذا تعارض خبران،

وأمكن استعمالها في موضوع الخلاف فهو أولى من استعمالها في غير المختلف فيه، كحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد.


 المرجحات، وتطبيعها غلى الروايات، ولذلك ليس للمرجحات ورات حصر دقيق، ،

 . يطول به هذا المختصر1)|"

 معرفته جميع العلماء: من الطوائف، وهو أن يأتي حديثانيان متضضادانٍ في
 الجامعون بين الححديث، والفقة، والأصوليون الغواصون على المعاني|"(Y) ومن تطبيقات هذا النظر الأصولي عند المحدثين - وقد صنغ فين فيه الحازمي رحمه الشّ في كتابه الاعتبار - ما ورد في بالبا باب قتل النساء والولندان من أهل الشرك والاختالاف في ذلك.


 من كفر بالش، اغزوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدآ(r).

أرباب ورود الحذيث، تانتليل وتأسيس (V4) (V4).
تدريب الراوي (Y/YTAV 19V).


قال رحمـه الله: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلائة أوجه، فطائفة ذهبت إلى منع قتل النساء والولدان مطلقاً، ورأت ألن أن حديث الصعبب بن جثامة منسوخ، وهو ألـو أن (الصعب بن جن جئامة قال : سألت

 مطلقأ ورأت حديث بريدة - السابق ذكره -، ومعه حديث الألسود بن بن سريع منسوخين، (وحديث الأسود أنه كان مع رسول الشّ الناس ظفراً، حتى قتلوا الذرية، نقال رسول اللّ الا لا تقتلن ذريةه)
وطائفة ثالثة فرقت، وقالت: إن كانت المرأة تمانـة يجوز قتلها صبرآ، وكذا في الولدان، قالوا إن كانوا مع آبائهمه، وبيَّتوا جاز
 منها عليه من المعاني والأحكام قال صا صاحب الاعتبار رحمه الاّه : قالت

 وذلك بعد الأول بزمان، فوجب المصير إليه.
وأما الطائفة الثانية التي رأت حديث الصعب منير منسوخاً فحجتهم حديث الأسود بن سريع الماضي ذكره، وما روى عن (ابن كعب بن بن مالك عن عمه، قال: نهى رسول اله

أبي الحقيق)
 وهسلم (IV\&o) في الجهاد بابب جواز فتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد.
أخرجه أحسد (شr (ع)).
 رجال الصحيح، قلت: "ولم أجده ني المططبع من المسندي، وقد ذكره الحافظ ابن ابن حجر في أطراف المسند (II•V1) عن عبدالرزاق عن معمر عن الزمري عن عبداش بن

وممن كان يذهب إلى القول سفيان بن عيينة، وكان يقول: : خديث
الصعبة بن جثيامة منسوخح، ورواه عن الزهن المري، قال الشـانعي : أخبرنا ابن


 إباحة لقتلهم وإذن منه، وإن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ لهـ الهو وقال: : كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب.

وأما الطائفة الثالثة، فقالت: مهما أمكن الجمع بين الأحاديث بتعنر ادعاء النسـخ، ويدل على ذلك حدبـث رباح بن الربيع أخي حنظلة




 خالدآ، فلا يقتلن ذربة: ولا عسيفاًّ).

قال صاحب الاعتبار: وقد بين الشافقي ما أُبهم من هذه الأخاديث

 ابن عباس أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي


 والولدان.

 بحديث ابن جثامة أتبعه حديث كعب بن مالك قال الشافعي : حديث الصّعب

كان في آخر عمرة النبي الحقيف قبلها، وقيل في سَنْتها، وألن كان في عمرته الآخرة، فهي بعد ألئ أمر ابن أبي الحقيق من غير شك واله أعلم.

 قتلهم وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهـم، ومعنى قونى قوله: (امنهم")،



 أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأثمث فيهم والكِفارة والعقل والقَوْدُ عمن أصابهم إذا أبيح أن يبيت ويَغْيِرَ، وليست لهم

 لا معنى فيهن لثقال، وأنهن والولدان متخولون، فيكونون قوة لأهل دين الشا

فني هذا أن الشافعي رحمه الشّ وجه هذه الأحاديث، فأزالن الن بهذا ما أصاب أحورال ورودها من إبهام أفسد عند النظر استدلال المالمتجتهد فيها

 تعارض ولا اختلاف.

## 整

 باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعرة الإسلام عن ابن عمر أن النبي

$$
\begin{align*}
& \text { أغار على بني المصطلت وهم غارُون . } \\
& \text { الاعتبار للحازمي (YاY)، Yابي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

## اعتناء الأصوليين بمعرفة أسبـاب ورود الحديث

عُنِيَ الأصوليون بمادة الأسباب، من حيث موقعها في تحرير 'الصفة
 الاجتهاد المعتتبر في تحقيق الميان المناط، اللذي هو العلم بالموضو



 يحتج به، فهذا شأن الأصولي الذي يتوافر في جمعه للقرائن المحتمّفة بالحكـم
 التي يدور عليها تعليل الأحكام بالنسبة إلى نظر المـجتهد الذي الـي به 'تـكـون القأعدة المبني عليها ثفسير الحكم في ما يعمُّه الأصل من الفّزوع، ولابيان ذلك في المطالب التالية:

## المطلب الأول <br> نظر الاصوليين في أن أسباب ورود الحديث مظنة <br> لتعليل الا'حكام الشرعية والتصري عن الأوصان المؤئرة فيها


 من الأصوليين من راعى هذا الاعتبار في إطلاقه مادة السبب من جهر مهة ما

 تقررها الآلة الأصولية المتجهة نحو معرنة معاني الأحكام والدراية في عللها. والوجوب أو التأثير، هما أخص - بالنسبة لما لما يؤديه السبب - من الـن


 على طريق الورود، لا على طريق الوجوب والتأثير، لأن السبب في في مثل الـي


 ولذلك صار الأصوليون - في تخصصهم الدقيق - إلى الفحص عـي عن مَعْنَيْ الوجوب أو التأثير في الورود، وصاغوا لذلك مباني كلامية وقواعد جدلية لها ما يسوغها في الإشارات والدلانلات المنطقية.
وكان التحري في إصابة هذين المعنيين بالنسبة إلى الورود في هو الألما الذي قام عليه نظر الأصوليين في التعليل بالأوصاف التي تئثر في في حصون
 يعلم أن معرفة سبب الورود، مظنة لتحقيق مناط الحكيمب، وتبيبن علته
 الذي حكم فيه، كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان

 كان الحكم كذلك، ومثل هذا كثير، وهذا لا بلد منه في الشُرائع"(1) .
وحتى يصح حمّل الحكم على مناطه الذي يتحرى من سبب الورود فإنه لا بد أن تظهر المنّاسبة بينهما، قال الشاطبي رحمه الشّه: (افاعلم أن أخلذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين:
أحدهما: أن يؤخذ الدليلي مأخذ الافتقار والاقتباس لما تضا تضمنـف من

 فليتلافى الأمر، ويستدركُ الخطأ الواقع فيها بحيث يغلب علـي بأن ذلك قصد الشارع.

 لقصد الشارع"(r)
وقال رحمه الها: اواقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها على وجهين : أحدما: : الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الألوا الواقع على المحل مجرداً عن التوابع والإضافات، والثاني: الاقتضاء التبعي، وها الانيو اللواقي على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات، أو هو ما ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي.
والديل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين، وتعيين
 بها عند عدم التعبين، وإذا لم يشعر بها لما لم يلزم بيانها، إلذ ليس موني الحاجة، بخلاف ما إذا: اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال،.
مجموع الفتاوى لابن تَمّية (1A-/19) بتصرفـ.

## المطلبب الثاني

## تطبيقات الالموليين لائسباب الورود في النموص الشرعية

وهي مجموعة من المسائل التي أجراها الأصوليون في أبواب الدولا الوالات
 الناشىء بإيجابها وتأثيرها، وذلك في الفروع التالية:

الفرع الأول: اقتضـاء دلالة الأمر ما كان دون الواجب بقرينة سبب الورود:


 عامة الْمعتزلة وجماعة من الفقهاءه، وقد حكاه الْغزالي والآمدي قولًا

وتوقفت طائفة ثالثة في تعيين مدلول الأمر حقيقة وهؤلاء يرون أن الأمر ما دام يستعمل في معان كثيرة بعضها على الحقي الحقيقة اتفاقاً، وبعضها على المجاز اتفاقات، فعند الإطلاق يكون محتملَ للكثير من المعاني، وبسبب
 مشترك بين الوجوب والندب اشتراكاً لفظياً، وغير ذلك من المعاني التي يرى الـيا أن الأمر يفيدها حسب قرائن كانت موضع خلاف المجتهدينين|"(2) . وأياً كانت دلالة الأمر عند المـجتهدين بحسب نظرهم في القرائن

$$
\begin{align*}
& \text {. ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر بتوس كتاب تنسير النُص الثـرعي (Y\&/Y). } \tag{r}
\end{align*}
$$

المحتفة به مما يقرر المعنى الذي ينصرف إليه، فإن ما ذهب إليه الجمههور كان هو الأصل الذي إنعقدت عليه دلالة الأمر عند المحدثينين الذين العنوا بدراية المتون بما يحقق لها معانيها المقصودة فيها والواردة عليها، وإلذا كالذا كان ذلك كذلك، فإن الوجوبب الذي يفيده الأمر عند الجمهور سواء كان بورض اللغة أم بوضع الشرع أم بهما، معلق بعدم حصول القرينة الصارفة لهنذأ الأمر


 القرينة المحتفة به مما بُخرج المسألة عن موضوع الاختلاف.
ويمكن القول: إن مبنى الاستعمالات المجازية التي يتنزل عليها الأمر - في حالة صرثه إلى غير ما وضع له في الحقيقة اللغوية - هو : ما توا توافرّ من دواعي هذا الصرف في محل تحلحمك البيان الذي يمثله الحكم المأمور. بهـ،




 اممثاله على ما تقتضيه القرينة المقصودة لذاتها في محل الوروود من المعاني المأمور بها.

 حيث قرر العـلماء أن الأمر فيه ليس للوجوب، وإنما هو محمولـيلعلى



باليمين، عن عمر بن أبي سلمة .

التأديب والتّهذيب، وقرينة صرف الأمر عن الوجوب في هنا الحديث هو كون المأمور ليس أهلاّ للتكليف.

الفرع الثاني: اقتضاء دلالة النهي مـا كان دون المحرم بقرينة سبب الورود.
يصدر النهي عما يصدر عنه الأمر من حيث ما تتعلق به دلالته من الأحكام الأصلية أو التبعية بحسب ما يحتف بلفظه من القرائن المعمول بها في صرف دلالة النهي عما وضع
وإذا كان يقرر الدلالة ما وُضِعَ له لفظ النهي، واستعمل فيه، فإن

 الشافعي رحمه الش تعالى في باب االنهي عن معنى دل عليه معنى في حديث


 كان الظاهر أن حراماً أن يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدىء إلى أن يدعها.

وقال: وكان قول النبي

 في بعضه وسكتا عما شكا فيه.



 عن أبي هريرة.



 خاطبها الذي أْذنت في إنكاحه،||(1)

فبان في كلام الشُافعي رحمه الهّ أن النهي منوط تحقيق معناه بما تعلق بالمنهي عنه، ويما يمكن ألن يترتب عليه من المففاسد المقصود درؤها من هذا النهي .

والنهي - باعتبار 'قياس ما يدرأ به من المفاسد الملحوظة أو المظظنونة

 النهي من جهة المشرعُ من النظر في القرائن التي توافرت بها دواعي إلطيا

 وبينوا إمكان تعدية الأخكام المتعلقة بها، وكان من تطنيا تطبيقات ذلك ما مِينزل

وجوب أصله()(r)

ذلك أن للنهي صفة تلزم نزوله في محله، وفيما ذهب إليه الحنفيّية من تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه، وذلك إذا ما ما اعتبرت قرينة اللوروود التي تحلدد صفة نزول إلنهي في معناه الذي أثر فيه محله ـ أقول: كا كان في في ذلك ما يؤكد أن النهي لو عدي في غير مححله وموجب ورووده لـما لما ساغ الحكم به، حيت إن ذُلك مما يعم به الفساد في في غير فير ما يتعلق به محل النهي، وهذا معنى قول الأصوليين : "صحيح بأصله فاسند بوصفه"، وذلك"

من باب أن النهي لا بد فيه من تصور حقيقته الشُرعية، التي هي قائمة بالوصف لا بالفعل، والفعل مغتقر إلى الوصف، في ترتب الحقيقة الشرعية التي أنيط بها النهي.
وقد تحصل من هذا أن الأصل عند جمهور الأصوليسن انسحاب الفساد
 الورود على نوع البيان الناشىء بها.


لم يكن اختلاف الفتهاء بذعاً من المنهج الذي انتظم قواعدهم واتجاهاتهم في الاستدلال للأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ولكنه كان نتيجة من نتائج ما قامت عليه دراسة الأدلة الشرعية بحسبا طرق الاني نتلها، وأساليب أدائها في أبوابها، ودوافع الاستدلال بها، ودلالاتات ألفاظها،

 بأوثنق ما تثبته أساليب صحة النقل ، وذلك رأك رابع إلى أن أصل الأحكام ظني الوسيلة التي أديت بها الأدلة.
ومن جهة أخرى لا يقيدها منهج البحث في الخخلافيات. أقول : إن الخلاف الذي سبت عصر التصنف الاصططالاحي للرواية الحديثية، زامن رون رواية الحديث منذ بدايتها بالنسبة لمن تلقاها ولمن أداها ولما ولمن طلبها ولمن حكم بها، فنشأت داعبة الخخلاف مع بدايات عصر الرواية، ممـا أضَا لـا لها فـا في بحوث الاستدلال بما أدى إلى تواضع أهل العلم من المحدثين والأصوليين

 عوامل نقد الحديث، وهذا مما تفاوتت فيه أنظار الفقهاء والمحدئين، وإن

كان جانب الدراية ألزم: في تُحرير ما يقع عليه الننزاع في محل الخخلافِّ، إذ
 هحل ورود المعاني، وتباين الأحكام, المستثمرة من نصوصها، الانيا وينزل في هذا
 والمحدئون، أن من موجبات الاختلاف بين العلماء، نظر المـجتهـل أن لا





 أذاؤها بما يفيد ذلك من قرائن تقيد المطلق أو تخصيصى العام وغير ذلك. وذلك كما ورد في حديث العرنيين : (من أمره عـليه الـسلام بنقطع
 النهي عن المثلة)، فهذا الـخلاف في الحكـم الوارد في المححل، مرده: إلى




 رضي الش عنه.

الباب الثاني

مقدمـة تمهيدية

إنَ التصنيف في أسباب الحديث - بما فيه من قيم تدوينية، وأخرى
 شرط من صنّف وجمع في الصحتيح والمقبول من الأحاديـث، فكانـان مـا صُنّف من هذه الأسباب غير متكافىء مع دواعي التصنيفـ، في الحديث بصن بصن عامة، مما جعله عملّا لم يكن له ما يسوّغه في الاعتبار التصنيفي عند العا العامة من أهل الحديث، وذلك والك راجع إما إلى قرب عهلد الرواة بار بمعرفة الأسباب والملابسات التي قيلت فيها الأحاديث، وإما إلى اعتبار أنّ هذه المعرفة قد أخذت طريقها في مباحث السير والتاريخ •
وعندما اتجهت همة الأئمةِ ممن أفرَّ هذا النوع بالتأليف - وهو مـو
 بعض هذه الروايات من ملابسات لا يسلك فهـم المعاني المرادة من إنشاء الحديث إلا بها، فقد راعوا القدر اللذي تجب الموافاة به بالصـي بالصفة المحتاج إليها، وذلك في تقديرهم، ووفق ما تحدده قضية النقد عندهمب، من اللنظر

 العام تارة، أو بتقييد المطلق، أو بالحمل على تعلد الحن الحادئة، أو بغير ذلك من وجوه التأويل .
 تمّ تقديره بما ينبىء عنه النظرُ في سياق مجموع الروايات ـ أمر تفاوتت فيه

طريقة المصنفين، فكان منهم مَنْ تحصّل السبب عنده من الأسئلة المباشُرة
 ولم يعتبر ها لا ينطبقُ عليه ذلك من الأسبابٍ ومنهم من اقتصر على ما يمكن تعميمُ قاعدة الحكم به، وجعل ذلك قيمة ينعقد بها وصف السنبيبة.
(والمصنفات التي| بين أيدينا في هذا النوع من أنواع علوم الـحديث، والتي يمكن أن نتعامّلَ مبها تحليلاَ ودراسة، هي
1- ما كتبه الحافظ سبراج الدين البلقيني في كتابه محاسن الامططلاح، وتضمين كتاب ابن الصلاح، والذي تتبع فيه مقدمة ابن الصصلاح فقرةً فقرة، فأعاد صياغتها تضمينأ، تمّ عقب عليها بفوائد وزيادابِّ تُغْضلٌ ما ما


 الحصلاح) (1) في مقَّمته، ومنها النوع التاسع والستون (معرفة أسبناب

قال د. محمد رأفتّ سعيد: (والذي يجعلني أعُدّ هذا الصنيعِ، "مْن


 بأسبابها، مبيناً كيف يكون التصنيف في هذا النوع) (اللمع في أسباب الحديث) للحافظ جلال الدين السيوطي r ـ (البيـان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشزيف) لابن خمزة الحسيني الدمشقي:
 (r) (r) (المرجع الــابت (av).

وقد أفردت لكل من هنه المصنفات بحثاً نتبْين فيه منهج مؤلفه
 قدمها د.مـحمد رأفت سعيد في بحثئه حول الأسباب، تميزيزت بالدقة والشمول، وذلك في الفروع التالية:

الفرع الأول: أسباب الورود عند الإمام البلقيني رحمه الش تعالى: قال د. محمد رأفت سعيد: (إن تتبع النمماذج التـي قدمها البلقيني، وتحليلها، يؤكد لنا ضرورة العناية بالاستقراء الشامل لكن الكّل روايات السنة المطهرة، للوقوف على علاقة النصوص بأسبابها، والتصنيف في ألمباب


 الحديثث، وأسباب النزول، بما تحققه من فهـم ما تنزلت عليه الآليا الآية من

 المتأخرين إلى التصنيف في أسباب الحديث، كما صُنف في أسباب النزول للقرآن الكريم.


 روايات أخرى، وفي كتب أخرى، وعند رواة آخرين، بما بـا يظهر معـن ما ما قد



كما أنّ هذا التتبع يعين المتأمل في معاني النصوص لكي يحسنَ توجيها . وتتلخص نتائج التحليل لنماذج البلقيني في النقاط التالية: ا - بيّن البلقيني أهمية معرفة أسباب ورود الحديث، وأنّها تتساوى في

تحقيق الأغراض ألعلمية مع معرفة أسباب نزول الآيات القرآنبة الكريمة.
 الموضوع، فله فضلِ السبق، ومعاناة المؤسس، وما سُبِقَ في ذلكَ إلا بسشيء يسير
r - استطاع أن يُسْسُرَ لنا تقسيم الأسباب - وفق ما ورد في الأحاديث - إلى أسباب تذكر في الحّديث نفسه، وهذه لا تا تحتاج أكثر من حسن التا لألدبر والتأمل، للربط بين إلحديث وسببه، في الفهم والاستنباط، وأسباب لا لا تذكر في الـحديث نفسه، وإنما تأتي عن طرقِ أخخرى، وخُخرّجت فئ في
 هذه الطرق، ويقتضي هنذا التتبع القراءة الواسغة الواعية في كتب السنة، وحسن الربط بين المعاني في الرواية.
 رواياتِ، مستقلة يجري عليها ما يجري على الروايات من قواغد الند النقذ الحديثي، في السند والمتن .

- ـ قدم لنا نماذج لأسباب لا تتجاوز معنى سؤال السائل والإجابة من النبي
 والبيئة التي قيل فيها، وغير ذلك من الملابسات والقِرائن التي تجعنل

للسؤال قيمة في معنى سبب الوزودد].
Y ـ قدم لنا أسبابآ في صورة قصة للحديث، أو تفسير حالة كان من أجلها

 أو تفصيلات لا بد من معرفتها لإمضاء هذا الحكم في الحنـي الحديث .
ـ V - V أححاناً ـ عند هذه المقارنة بين الأسانيد.

1 - وجه الباحثين إلى موارد هذه الأسباب في أبواب الشريعة حيث
 من الأبواب التي تطرق في تتبع هذه الأسباب.
9 - قدم لنا بهذا التتبع المصحوب بالدراسة، كيف نجمع بين الروايات في في الموضوع الواحد، وكيف نزيل ما يكون من تعارض أو اختلاف بين بينها - - قدم في نماذجه، كيف تعين الأسباب على معرفة الحكمة من التشريع، والناسخ والمنسوخ، وحسن الفهم للمعاني، ومواجهة التعنينت من المخالفين في الدين، وتعدد وجهات النظر في فهم الروايات، وطبيعة الصحابة في السماحة وحسن السمع والطاعة، والرجوع إلى السنة وما قضى به النبي

## الفرع الثاني: أسباب الورود عند السيوطي رحمه الش:

قال د. محمد رأفت سعيد: (لقد كان للإمام السيوطي الأثرُ الكبير في إبراز الجهود السابقة في أسباب الحديث والإفادة منها، في بيان منهجها، والتأسيس لنفسه في تقديم مبسوط في ذلك. وقد مر قوله في ذلك عند الحديت عن بداية الكـلام في أسباب
 الموضوع، وأحب أن يجمع كتاباً في ذلك، فسلك مسلك التتبع للجوامع الحديثية، والالتقاط منها.

وسار على المنهج الذي استخلصه من طريقة الإمام البلقيني في الأمثلة
التي ذكرها على النحو التالي :

قد لا يُنقل السببُ في الحديث، ولكن يُنقل في بعض طرقه، وهذا سبيله التتيع، وهو ما ينبغي الاعتناء به، وبنل الجهِ فيه فيه
 بتصرف واختصار .
 النبي

وقد يكون تكلم به:قبل ذلك، لنحو ذلك السبب.
وقد يكون تكلم به هلا لسبب.

- وقد يكون تكلم به لأمور تظهر للعارف بهذا الشأن.

فهذه الأسباب التي حكاها عن منهج السابقين فيها، والختار ولارها لتطبيّق
 المنفصل عن الحديث، وجاء وباء بطرق أخرى، والظروف والمر والمـلابسات التجي ترتبط بأقوال الربول
ولكن تطبيق الإمام'السيوطي لهذا المنهج السابق، والذي وافيّ وافق عليه، جعله يأخذ معه الأمثلة التي ذكرها الإمام البلقينيني، تصريحاً بها في مقدنمّنه
 مختصراً عند البلقيني، فقذ بسطه السيوطي بذكر الرواية وأسبابها على النخّو التالي

## حديث:

أخرج الأئمة الستة عن عمر بن الخطاب رضي الشا عنه، قالل : سمعث
 الحايث.

سبه: قال الزبير بن بكار في أخبار المدينة، حُدثني محمد بن الحسن






أو امرأة بخطبها فبإنما هجرته إلى ما هاجر إليه"، تم رفع يديه، فقال : (اللهم انقل عنا الوباءًة (ثلاناً) . فلما أصبح قاله : وأتبتُ هذه اللبيلة بالحمتى،
 ترى، نقلت: (اجعلوها نجمب|(1).

وقد جعل السيوطي هذا الحديث في بداية كتابه، على الرغم من
 مسلك الإمام البخاري رحمه اللّا في الجامع الصحيح، باعتبار أنّ النّانية أسانس الأقوال والأعمال، وتعلهُا بالطهارة ـ كذلك - بَّن في تنقية القلب وتطهيره.
وأما حديث: (اسؤل جبربل عن الإسـلام والإحسان)|(ب)، فلم يورده





وأما حديث القلتين، فإن السيوطي رحمه الشا، فد ذكره في في باب الطهارة، ولكنه قدم من اختياراته في باب الطهارة ثمانية أحاديث، وتسعة

 عليه. انظر : منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأَعمال، دراسة وتيار وتحقيق مصطنى


 ونال الحافظ في الفتح (1/1): وهذا إسناد صحيح على سرط الشُيخين، لكن ليس فيه
 بذلك. تلت: والتصريح بذلك تقدم في رواية الزبير بن بكار التي ذكرها السيوطي

 ووجوب الإيمان بإبثات تدر الشّ سبحانه وتعالى، من حديث أبي هريرة.

عشر سبباً للورود، ومعنى ذلك أنتّه ليس بجامع لجهد غيره، وإنما أفاد منّ النماذج، والمنهج، وأحسن التطبيق في اختياراتِ أفادتُ من بعده،



 ولذلك توسع في ألاختيار من الأمثلة الأخرى التي ذكرهـا البلقينيني. بأسباب منفصلة عن الروايات.

وفي صنيع الإمام البنسيوطي في تغيير بعض الأسباب التي أنزل عليها البلقيني جملة من الأحاديثت ما يدل على أنّ تحديد السبب أمر اجتهاديّ، وإن السبب قد يصلح لأكثر من رواية، وإن السبب قد يلد يتعدد.
 العظيم من أنواع علوم الحذيث، في كثرة العدد، وتنوع الموضوعات، وتنوع الأسباب خارج الحديث)(1)

الفرع الثالث: أسباب الورود عند ابِن حمزة الدمشقي رخمه الش:
لم يكن بين يَدَيْ ابن حمزة الدمشتي منهج له ما ما يسوّغه في الاعتبار

 في تحصيله من الأسباب التي تتجهُ بها معاني الأحاديث الواقعة عليها. ويمكن تلخيص نتائج الدراسة لكتاب ابن حمزة في الأسباب بما يلي : 1- إن كثيراً من الأسباب التي عَقَد عليها ابن حمزة نظريته في الْوروده، أسباب عامة، لا مُمَوّْغُ للتخصيص بها، حتى تفيد وصف السببية الذي


يفتقر فهم المعنى من الحديث إليه، كالأسئلة المباشرة التي هي في
 السؤال، والبيئة التي قيل فيها، وغير ذلك من الملابسات واليوالي والقرائن التي تجعل للسؤال قيمة في معنى سبب الورود.
 تعميم قاعدة الحكم به فيما عداه من الفروع، لعدم ظهور موجبات هذا التعميم فيما يراه ابن حمزة من الأسباب.

 والأحوال، فيكون السبب في الورود عنهم مبيناً لما لم يُعلَّم سببه عن . النبي
\& - وكان ابن حمزة قد عُنيَ في منهجه بتخريج أحاديثه من المعاجم
 يقف على أكثر من سبب للحديث الواحد. ولقد عزمت في هذا الباب على جمع ما أمكنتي تحريه والتيقظ به من الأسباب التي آنستُ من نفسي انطباقها على الثيود التي وصفها العلماء من قبل في تصانيفهم في الأسباب واستثنيت من ذلك ما لا يفتقر أصل الحديث إليه، وجعلت ذلك قاعدة التزمتُها، وقيدتُ نفسي بها، ورتِّبت هنا هذا الجمع على ذكر الرواية محلْ ورود السبب أو إيراده.


## كتاب الإيمان

 خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدأ عبده ورسوله، وإقام الصـلاة،


سـبـبه: أن رجـلْ فــل لـه: ألا تـتـزو؟؟ فــــال لـه: إنـي سـمـعت رسول اله

ع
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. .. وهو حديث جبريل المشهور (r).
(1) (1أخرجه البخاري (1) في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، ومسلم (17) في كتاب
 في بني الإسلام على خمس، والنسائي (1-0 0) في كتاب الإيمان، باب على كم بني


 عز وجل وفد علمت ما رغب اله فيه؟ قال: با ابن أخي بني الإسلام على خمس . والييهي (ron/1).
أخرجه مسلم (A) في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (1790) (179)
 الإيمان، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي
 ولْيس عند النسائي وابن ماجه ذكر السبب،، وفي الموضع الثاني عند أبي داود: عن =

سببه: قال يحيى بُن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة: معبد
الجهني، فانطلقت أنا وخميد بن عبدالرحمُن الحميري حاجين أو معتمرين، ، فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله
 وصاحبي، أحدنا عن يمينه، والآخر عن شمالهن ، فظنتن أن صا صاحبي سيكل

 الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأنخبرهم أني بريء منهمّ، وأنهم برآء
 ما قبل اله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدئني أبي عمر بن الخطاب قال : بينما نحن جلوس ...
 كتاب، نإذا جئتهم فادعهم إلى أن بئهدوا أن لا إله إلا الهّ، وأن محممداً

 قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنبائهم فترد على نقرائهم، فإن هم أطاعوا


وبين الشّ حجاب|(1)
= يقولون فيه، فذكر نحوه: والبيهةي (YO/Q).


 بعث أبي موسى ومعاذ إلى البمن، و(VYVY) (VYVI) في أول كتابـ التوحيد، ومسلمب
 (10А६)



سبه: قال رسول الهّ ستاتّي توماً . . . . . .
₹ ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الها
فمن لقبك من ورْاء هذا الحائط بشهد أن لا إله إلا الش مستيقناً بها تلبه

* فبشره بالجحنة)| (1)

سببه: قال أبو هريرة: كنا قعوداً حول رسول الش هِ




 قال : (ما شأنك؟") قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فقال: : (يا أبا هريرة - وأعطاني نعليه - اذهب بنعلي هاتين . . . . .


تحل إلا لمؤمن)| (r)





تحل إلا لمؤمن" .

 الججنة قطعاً، وللحديث تمهة



$$
\begin{equation*}
\text { (عون المعبود ^/ } \uparrow \text { •r). } \tag{Y}
\end{equation*}
$$

- 7
 تضى دعاه فقال : ضإن أبي وأباك في النارل.
V
الجمل الأحمر|(1).

سببه: أن رسول الشَ


 ضالتي أحب إليَ من أنَ يستغفِّ لمي صاحبكم .

بيده حتى أكون أحب إليك من نفسكل|(r).
 نفسي، فقال النبي

 الإيمان)| ${ }^{\text {(8) }}$

(1) أخرجه هسلم (r-(r) في كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الككر نهو في النار ،
 أخرجه هسلم (r) (rVA) في أول كتاب صفات المنانفقين .
(r)
 (0111) في كتاب الأدب، باب في رد الوسوسة.

نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال : (اوقد وجدتموه؟" قالوا: نعم، قالل: (اذاك صربح الإيمان" .
 الهُ أكبر، الحمذ شه الذي رد كبده إلى الوسوسة|"(1)
سببه: جاء رجل إلى النبي في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: "الشا أكبر . . . . .

11
هذا كما قال توم موسى: الجمل لنا (r) ${ }^{(r)}$

سببه: أن رسول الشا لمشركين كانوا يعلقون عليها أُسلحتهم يقال لها: ذات ألنـات أنواط، فقالوا: يا
 "اسبحان الشا . . . . .

وا عليه وأصحابي|(r).
سببه: قال رسول اله حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أنى أمه علانية ليكونين في أني أمني
 أمتي على ثلاث وسبعبن ملة، كلها ني النار إلا ملة واحدة!" قالوا: من هـ هي يا رسول الهّ؟ قال: "امن كان على ما أنا عليه وأصحابي" .
(1) أخرجه أبو داود ( ( $1 \mid Y$ ) في كتاب الأدب، باب في رد الوسوسة . .
 وتال: حسن صحيح• •

 بالش على أحد من خلقه، شأن الشا أعظم من ذلك، أثدري ما الهّ، إن عرشه

 حتى أنتضتها. الفاتن (گ9/1).

سببه: أتى رسول الّا ونّ
 لنا، فإنا نستشفع بك غلى الهّ، ونستشفع بالشه عليك، قال رسول الشا
 ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: اويحك، إنه لا يستثفع .... .").

 وكتب في الذكر كل شيءه| (r)





عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الشه ولم بكن شيء قبله . . .".
 قبلكم كثرة التنازع في أمر دينهم، واختلانهم على أنبيائهم||(ب) .
(1) أخرجه أبو داود (IVYY) في كتاب السنة، باب في الجهمية.





 فغضب حتى كأنما فقىء في وجهه حب الرمان حمرة من الغضبه، فقال : "أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك . . . . . 17 ـ عن ابن عمرو قال: قال رسول الله
فريق في الجنة، وفريق في السعير|"(1)




 أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فـلم فلا يزاد فيهم ولا


 عـمل" ثـم قال رسـول اله . . . . . . . . .

## 

=




النار، وقال: حسن غريب صحيح.

## كتاب الطهارة

 *)

سبيه: قال جابر : انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الشّ

1^ ـ عن أبي بنعيد قال: : قال رسول الش

 والككاب والحمر وعن الطهارة منها، فقال: الها ما حملت.. . ."..

19 ـ عن أبي قتّادة قال: قال رسول الهّ إنما مي من الطوافين عليكم أو الطوافات)|(r)



 موضو'عة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضععفه.




سببه: عن كبشة بنت كعب أن أبا قتادة دخل عليهيا، فسكبت لله

 رسول اله

بعضاً"(1)
سببه: قيل : يا رسول اله، ، إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال: (الأرض يطهر بعضها بعضاًا).
 سببه: قال عمر : رآني النبي قائمآه، .
 ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول تطعوا ما أصابه البول = الهرة وأخرج أبو داود (V7) عن أم داود بن صالح، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة،

 والبيهتي (
 البوصيري (Y/Y/1): مذا إسناد فيه ابن أبي حبيبة واسمهه إبراهبم بن إسماعيل، متفق على ضعفه، والراوي عنه مجهول. أخرجه ابن ماجه ( (r)

 (1. Y/I)
منهم، فنهاهم، فعذب! في قبره|"(1).

سببه: قال عبدالرحمْن بن حسنة : انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي يبول كما تبول المرأة، ، فسمع ذلك نقال: ا"ألم تعلموا . ..").

 سببه: أن النبي : فلما صلى قال: (اما بال أقوام . . .") .
 مما غيرت النار"(r)

سببـه : قـال: بـعثـنـي بـنـو مـرة بـن عـبـيـل بـصـدقـات أمـوالـهـم إلـى










 التشئديل ني البول .


وقال: : هذا حديث غريب.
 وإخواني اللذين لم يأَوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض"|(1). سبيه: أن رسول اله
 قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: : (أنتم أصحابي، وإنيا لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض" قالوا: با با رسول الشّ، كيف تعرف الشا

 القبامّة غراً محججلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض" .
 أذكر الش إلا على طهر|"( ${ }^{(1)}$
سببه: أنه أتى النبي
توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: پإني كرهت أن أذكر الش إلا على طهر" .
 نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصلهس|(r)

أخرجه مسلم (Y£4) في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغنرة والتحتحيل في

 باب ذكر الحوض

 يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت ملى غير وضوءها .
 رواية ابن ماجه .



وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيناً من هذا.
 ولا يتوضأ، فقال له ابن عباس: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: :إنمبا الوضوء . . . . . .
 (1) المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلية

سببه: عن أُبي أنه فال: : يا رسول الله، إذا جامِ الرجل المُرأة فلِم ينزل؟ قال: "يغسل . .."). .
 . ${ }^{(r)}{ }^{(1 ا ٔ ط ه ر}$

سببه: أن النبي :
 أزكىى . . . . .
 - ${ }^{\text {( }}$

سببه: قال النبي
 الجنابة، فإن تحت كل . . .". .


 (Y•q/1)، (19Y/V)


 بالتدليس نقد صرح بالتحديث فزالت تهمة تدليسه، ، وهو ثقّة، وثقه إلنسائي والبزارِ وابن عدي، وعتبة بن أبي جكيم مختلف فيه.
 (1) (1) أجيدك ألكي)

سبه: جاء رجل إلى النبي الفـجر ثم أصبحـت فرأيت قـدر موضع الظفر لـم يصبه المـاء، فقال

ץ ب ـ عن ثوبان قال: قال رسول اله
 لتغرف على رأسها ثلاث غرفات الت بكفيهاه(1)
 الرجل . . . .
rr ـ عن امرأة من بني غنار فالت: قال رسول الشا من نفسك، ثم خذي إناةً من ماء فاطرحي فيه مني ملحاّ، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبكهي

سببه: عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غنـار قالت: أردفني رسول اللا حقيبة رحله، فإذا بها دم مني، وكاني النت أول حيضة حضتها، فتتبضت إلى الثى الناقة واستحيت، فلما رأى رسول اله
(1) أخرجه ابن ماجه (\& (1) في كتاب الطهارة، باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسـهـه
 عبيدالها .
 الغسل، وتال المنذري: ني إسناده محمد بن إسماعيل بن عياثى وأبوه، وفيهما مقال
(عون المعبرد
أخرجه أبو داود (r|r) في كتاب الطهارة، باب الاغتــال من الحيض .
 ६٪ - عن عائشّة قالت: قال رسول الشَ

يدك)|(1)

 القاموسن: حصيرة صغيرة من السعف.
 ركضة من ركضات الشّيطان، فنحيضي ستة أيام أو سبعة أبام ني علم الشا



 وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتين ونعجلين العثناء ثـئي
 وصومي إن تدرت على ذلك، وهذا أعجب الأمرين اللي")(r) سببه: عن حمنة قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت

أُخرجه مسلم (Y (Y) في كتاب الحيض، بابَ باب جواز غسل الحانض رأس زوجها، وأبو



 أخرجه أبو داود (YAV) في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلتت الحيضة تلدع الصهلاة،



 وهكذا تال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صصيح.

رسول الهّ يا رسول اله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم، قال: ا(أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدمّ" قالت: أكثر

 عليهما فأنت أعلم، إنما هذه ركضة. . . . . .
 والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصببها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لنستثفر بثوب، ئم (1)

سببه: أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الشا

rrv


$$
\text { مرتين|" }{ }^{(r)}
$$











 .(YrI/I)

سببه: خرج رجنلان في سفر، فـحضرت الصلاة وليس معهمما مـاء،


 "

## 

## كتاب الصلاة


 إن شاء الله، فقـم مع بلال فَأَلْفِ عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتاً منك)(1)

 يذه، فقلت: يا عبداله، أتبيع الناقونس؟ قال: : وما تصنع به؟ قلت: ندعوا به إلى الصـلاة، قـال: أفلا أدلك على ما هـو خير من ذلك؟ فقلت : بلى إلى،

 محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،


 قد قامت الصلاة، قد قامت الصالاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا اله، فلما أصبـحـت أتيـت رسـول اله حق . . . II
(1) أخرجه أبو داود (149) ني كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، والثرمذي مختصراً (1^4ه)
 الأذان، وقالل الترمذي: حسن صحيح. والبيهقي (ral/1).
 الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرو مراتِ،
 سببه: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربغين ليلة،

 صلاته، إنما مثل الصلاة. . .. ." .

حدّك|(r)




 الصلاة معنا؟". قالل: نعم يا رسول الله، قال: ("إن الل ثد غفر لك حدل؛". ا؟ ـ عن رجل من أصحاب النبي ركَ


أخرجه مالك (IV\&/1) في كتاب تصر الصصلاة في السفر، باب جامع الصلاذة، بلاغاً،
 عثيلـالله
 ذكر هذه الالحاديث بأسـانِـلـه .

 . بحلد


سببه: عن رجل قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع
والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل رجل فقال: يا ريا رسول الشا، لقد
 ربحت؟" قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاث مئة أوقية، فقال له
 "ركعتين بعد الصلاة! .
 ما انتظرتم الصلاةة|" ${ }^{(1)}$.
 الليل، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إإن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا. . . . . .
「
 تد تضوا فريضة وهم بتظرون أخرى")
(1) أخرجه البخاري (OVY) في كتاب مواقيت الصـلاة، باب وقت العشاء إلى نصف الليل،





 (OrA) العتمة، فلم يخرج حتى مضىى نحو من شطر الليل، فقال : هخذلوا مقاعدكمب" فأخذنا مقاعدنا، فقال: إلن الناس تد صلوا وأخلوا بضاجعهـمر، وإنكـم لن تزالموا في صلاة ما


$$
\begin{equation*}
\text { الليل" . والبيهتي ( } 0 \text { © \& ) . } \tag{Y}
\end{equation*}
$$


(YAY/1) : هذا إسناد رجاله ثقات

سببه: قال ابن عمرو: صلينا مع رسول اله
 حسر عن ركبتيه فقال: :"آبشروا هذا ربكم . . .". . を
 أصبح من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصالاة، فلما كان من الْ الغد
 الصلاة، ما بين هذين وقت".




العشاء الآخرة، فخرج إلبنا خين ذهب ثلث الثن الثيل أو بعده - فلا ندري أشي؛ شغله ني أهله أو غير ذلك - فقال حين خرج: "إنكم لتنظرون . ...". . § * *)


 وأبو داود (EY) في كتاب الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة، والنسائي (OTV) في كتاب المواقيت، باب آبا آخر وقت العشاء الياء وأخر جه البخاري (ov) في كتاب مواقيت الصالاة، باب النوم قبّل الصصلاة لمن غلب،

 غيركم"ا . وهي رواية لنمسلم وأبي داود (194) في كتاب الطهارة، باب في الوضوءء من النوم



 قال : מأو كلكم يجد ثوبين؟ّه.
بشوكة"(1)
سـبـه : أن سلمـة سـأل رسول الله أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: پنعم، وأزرره ولو بشوكة".

=







 والنسائي (VY0) في كتاب القِّبلة، باب الصلاة في تميص واحد.

## أبواب صفة الصلاة

 - رأيتموني أصلي")


 فأقيموا فيهم وعلموهم؛ ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإلـا الصلاة فليؤذن لكم أحلكمّ، وليؤمكم أكبركم"" .
 لم يقرأ بغاتحة الكتاب|"(Y)

أخرجه البخاري (1 (اسף) في كتاب الأذان، باب الأذان للمسـافرين إذا كانوا جماعة، ،






(AYM)

 (411) (41•) في كتاب الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، "وابن =
 فلما انصرف قال: : (إني أراكم تقرؤون وراء إمامكمّ قلنا : يا رسول الشاله، أي واله، قال: (افلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاه، .
 ربه، فلا يؤذينّ بعضكم بعضاً، ولا بَرْفَعْ بعضُكم على بعض في القراءة|"(1) .
 فكشف الستر وقال: ॥ألا إن كلكم....".". .
اه ـ عـن أبي قتادة قال: قال رسول الشا

ع سبه: أن رسول الشّ

 الشيطان، فقال النبي رااخفض من صوتك شبئأها . الوسنان: قال في القُاموس : وُسِن كفرح، فهو وَسِنّ ووسنان كُثر نعاسه.
ror ـ عن ابن عباس قال: قال رسول اله
=

وأخرجه مالك (1//(1) في كُتاب الصلاة، باب العمل في القراءة، عن البياضي بنحوه. والبيهتي ( $11 /$ )

الليل، والترمذي (£ (£V) في كتاب اللصلاة، باب ما جاء جاء في قراءة الليل، عن حماد بن بن
سلمة عن ثابت، عن عبداشَّ بن رباح عن أبي قتادة .

 الناس إنما رووا هذا الحـيث عن تابت عن عبداله بن رباح مرسلا .

ببق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى له، ألا والني


سببه: كشَ رسول اله
مات فيه، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال : (أيها الناس ... . .
ץه - عن ابن عمر قالل: قال رسول الشَ أبواب السماءه(4)

سببه: أن رجلأ جاء قد حفزه الـنفس، ورسول الشَ


حي من أحياء العرب، :ثم تركه(r).

سببه: مـا جاء في رواية البـخاري (^^•£) عن أنس قال: بـعث



 كتاب تعبير الرؤيا




و( (


 (IY\& (Y)







لهم : (ااستعينوا بالرُكَبا" .
 وجهك|"( ${ }^{()^{4}}$
سببه: رأى رسول اله
(nا أفلح. . . . . .
 ارتحلني فكرهت أن أمجله حتى يقضي حاجتنه| (r) .
سببه: قال شداد: خرج علينا رسول الهُ


 قال الناس : يا رسول الشه، إنك سـجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحي إليك، قال؛ (اكلٍ لم بكن . . "). أخرجه أبو داود (4•) في كتاب الصهلاة، باب الرخصة في ذلك للضروروة، والترمذي (YAY) (Y) في كتاب الصلاة، باب مـا جاء في الاعتماد في السجود، وفال: هذا حديث
غريب. وآلبيهتي (l/V/Y).

أخرجه الترمذي (YA1) (YAY) في كتاب الصلاة، باب في كرامية النفخ في الصلاة، وقال : إسناده ليس بذاكي .
أُخرجه النساني (1151) في كتاب التطبيت، باب هل بلج (1) بجوز أن تكون سجدة أطول من

سببه: قال جابر : خرج علينا رسول الهُ أيدينا، فقال: : (ما لمي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسْ؟ اسكنوا
 9ه - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّ كما أبصر مِنْ بين يدي"(\$)

سبه: صلى النبي صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف بصلي، فإنما يصلي لنفسنه، إني لأبصر من وراني...... . .
-7 - عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قال رسول اله هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآنه| (r) ${ }^{(r)}$

 السالام بالأيدي. في الصاهلاة:

 اللذين برمون بأيدبهم كانها أذناب الخبل الشمس، أما يكفي آن يضع بلده على نخذه ثم

 . (YA./r)






سببه: قال معاوية: بينا أنا أصلي مع رسول الشّ
 أمياه، ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمـا
 الصلاة. . . .".

## 

## أبواب المساجلد والجماعات

 - (1) فَصَل"

سببـه: أن أبـا ذر بُـأل رسـول الله
 قال: كم بينهما؟؟ قال : (أرُبعون عاماً، ثم الأرض لك مسجد، فأينما أدر كتك الصالاة نصل" .
 فيهم الرجل الصالح بنوا! على قبره مسجداً، ثـم صوروا فبه نلك الصور؛، أولئك شرار خلت الشّه||(r)

سببه: لما اشتكى النبي ,


 أين مسجد وضع اون.

(

 والنسائي (V•\&) في كتاب المسـاجد، باب النهي عن اتخاذ النبوز سساجد.

وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة ـ فذكرتا من حسنها وتصاوير

ז7 - عن بريدة عن رسول الشَ والثنيء تنحيه عن الطريق، فابن لم تجد فركعنا الضحى تجزنكي|"(1) .
 نعليه أن بتصدق عن كل مفصل منه بصدتةه قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال : هالنخاعة في . . . .". .
§ بنيت لهس| (r)
سبيه: أن رجلا نَشَد في المسجد، فقال: : من دعا إلى الجمل الأحمر؟

 نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، (نإني بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نسازهم الزينة وتبخترن في المساجدل|(r)

 7 - عن أنس قال: قال رسول الش

لشيء من هذا البول والفذر، إنما هي لذكر اللّ والصلاة وتراءة القرآنه(٪)






أخرجه مسلم (Y^0) في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغلا وغيره. والبيهقي
( (z)r/y)




Vا ـ عن ابن أم مـكتـوم قـال: قـال رسول الشه (1) رخصة1)

سبه: أنه قال لرسول الشا له قائد لا يلاومني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال : امهل تسمع النداء؟" قال: نعم، قاله : الا ألجد لك رخصة"،
^7 - عن أبي ذر قال : قال رسول الشا
أدركتها معهم نصل، فإنها لك نانلة،(r)
(1) أخرجه أبو داود (OOY) (OOY) في كتاب الصلاة، باب في التـتديد في تركُ الجماعة،

 النسائي وأبي داود في الروابية الثانية: همل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟"

وأخرج مسلم (Hor) في كتاب المساجد ومواضع الصالاة، باب يجب إتيا إتيان المسجد

 رسول الش هِ قال : نعم، قال : اضأجب" . أخرجه مسلم (Yミ) (Y) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصالة عن
 والترمذي (IVI) في كتاب الصالاة، باب في تعجيل الصـلاة إذا أخرهما الإمامه، والنسأئكي (AVA)
 وروايته مختصرة، ولفظ النُسائي عن أبي ذر قال: قالل لي رسول الشا نخذي ـ: الاكبف أنت إذا بقبت في توم يؤخرون الصـلاة عن وتتها؟؟" قالل: ما تأمر؟ قال: : اصل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصنلاة وانت في المسجد

سبه: قال رسول الهُ : الَّهُ لأبي ذر : اكيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ه - أو قال: (ايؤخرون الصلاة عن وقتهاه فال أبو ذر : فما تأمرني؟ قال : (اصل الصلاة لوتتها . . .") .


سبه: أن رسول الشَ
فاتتموا بي . . ." .
V.

نصلوا تعودآه(T)
سببه: قال حصين - من ولد سعد بن معاذ ـ أن أسيد بن حضير كان

مريض، قال : "إذا صلى . .". .

- VI

 أقبل علينا بوجهه، فقال: "أيها الناس....").
(1) أخرجه مسلم (1) (1) في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإتامتها، وأبر داود

 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من يستحب أن يلي الإلمام

 التابعين، لا يحفظ له رواية عن الصحابة سيما أسيد بن حضير، فإنه قديم الوفاة.
 والنسـاثي (זجr|) في كتاب الـسهو، باب النـهي عن مبادرة الإمام بالانصرافـ مـن الصصلاة.

(1) (1)

سببه: قال أنو هريرة: كنا مع عبدالله بن بسر يوم الجمعة، فـجاء رججل يتخطى رقابِ الناس، فقال عبدالله بن بسر : جاء رجل يتخطىى رقاب النانس

 فليصلي"(Y)

 رخص في الجمعة، ثم قالن : (امن شاء أن يصلي فليصلي) .
 منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر||(r)

سبهب: قدم رسول الشَ
 أبدلكم الشا .........
vo - عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الهُ
(أخرجه أبو داود (1|1A) فين كتاب الْصلاة، باب تخطي رقاب الناس بوم ألجمعة،






 أخرجه أبو داود (Y\& (1) في كتاب الصللة، باب فصلاة العيلين، والنسائي (1007) في كتاب الُعيدين، باب صـلاة: العيدين .

سـبـبه: أن رسـول الهُ بَّ عبدالأشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال : اعلبكم بهله. .." ." V هاتان||(r)

سببيه: سُئلت أم سلمة عن الركعتين بعـد الـعصر، فقال : سـمـتـُ النبي وعندي نسوة من بني حرام فصلاهما، فأرسلت إليه الكجارية فقلتُ : قومي
 الركعتين، وأراك تصليهما؟ فأشُار بيله، فاستأخرت عنه، ،فلما انصرف قال : (يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني . . .") .

أخرجه أبو داود (" 1 (I)) في كتاب الصلاة، باب ركعتي المغرب أين تصليان، والترمذي
 أول كتاب قيام الليل وتطوع النهار، وفال الترمذي : حديث الئ غريبا

 لالن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشير الشاميين ضعيفة .


 باب الصلاة بعد العصر، والنسائي مختصراً (0VA) في كتاب المواقيت، باب الر الرخصة في الصلاة بعد العصر . وأخرجه ابن ماجه (1l04) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن فاتته الركعتان


 صلى العصر، ثم دخل الثنّلي فصلى ركعتين، ثم قال : لاثشغلني أمر الساعي أن أصليهها بعد الظهر، نصليتهما بعلد العصرها

ع عن أبي رمثّة قال: قال رسول الله VV .الخطاب|"(1)

سببه: قال أبو رمثّة : صليت مع رسول الله ونَّ يقومان في الصف المقدم غن يمينه، وكان رجل قدل شلد شلد التكبيرة الأولى "من



 |(أصاب. . . . . .

- VA صنعو|(Y)

سببه: خرج رسول الشا
 وأبي بن كعب يصلي بهم، وهم يصلون بصالاته، فقال: :أصابوا، ونعم ما صنعوالها
 ولم يمنعني من الخروج إليكم !لا أني خنيت أن تفرض عليكم"(r) ".



$$
\text { ( } 14 / r / r \text { ( } 1 / \text { ). والبليهيتي . }
$$

أْخرجه أبو داود (irvV) في كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضـان، وِقال : لِّس



 رمضان، ومالك (1/r/1) في أول كتاب الصلاة في رمضان، وأبو داود (IYVY) في =




 سببه: أن رسّل الشَ علي: يا رسول الأه، إنما إنفسنا بيد الشّه، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الشّ



الشيطان في أذنهه||(\$)
سببه: ذكر عند رسول اله أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: „ذالك . . .".

## 滛

= $=~$











(1 يُرى مقعده من الجنة ثم بُخير"(1).

 أفاق فأشخص بصره إلى الستف شم قال: :(اللهم الرفيق الأعلى) قالت : :إذاً لا يختارنا، وعرفت أنه اللحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح.
 أحد من الناس أو من الممؤمنبن أصيب بمصيبة فليتعزَّ بمصيبته بي عِن المصببة التي تصيبه بغبري، فإن أحلدأ من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشـد عليه من مصيبتي|(1)
 الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الها على ما رأى من حسن حالْهم


 (Yr4/1) (AV) (Y £ §§) بلاغاً عن عائشة، وني كتاب الذجنائز، باب (XV) جابع الجنائز .
أخر جه أبن ماجه (1099) في كتاب الجنائز، بأب ما جاء في الصبر على المصـيبة، وْفال النوصيري (OYV/I) : هذا إسبناد فيه موسي بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف .

ورجاء أن يخلفه الشه فيهـم بالذي رآهمه، فقال : پا أبها الناس. . .." . Nを
(1) ${ }^{(1)}$
 الموتك، فلما رأى ما بها قال : لالا تبتئسي . . ." . .


تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده بسعى يفتح لك"(Y)
 أحبك الله كما أحبه، فمات، ففقّده فسأل عنه، فقال : "ما يسركا أن لا تأتي . . . ". .


 ظئرآَ لإبراهيم، فأخذ رسول الله
 ابن عوف : وأنت يا رسول الله؟! فقال : (یا ابن عوف، إنها رحمة" ثمم أتبعها بأخرى فقال : "إن العين تدمع . . . ." .
NV الـعــن ولا بـحـزن الـقلب، ولـكـن يـعـلب بـهـلذا ـ وأثــار إلى لــــانـه ـ أو
(1) أخرجه ابن ماجه (1) (1) في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع،
 صرح بالتحديث فزالت تهمة تدليسه. (Y) أخرجه النسائي (IAV•) في كتاب الكجنائز، باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول الدصيية

 (

عبدالرحمَّن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالشّ بن مسعود، فلما دخل

 بدمع . . . .
 يبكين على هالك بعد اليوم")(r)
 أحد، فقال : "الكن حمنزة لا بواكي لهه|" فجاء نساء الأنصـار يبكين حمزلة،



سببه: أن رسول الله فقلن: يا رسول الله، إبن نساء أسعدتنا في الجاهلية، أفنسعدهن؟ فقالٍ: الا إسعاد في الإسلام") .
.
السكينة||(£)





 البوصيري (£へ1/1) هذا إسناد ضعيف، ولئث ابن أبي سلبم تركه يحيى التطانٍ وابن. مَعْين وابن مهدي وغيرفم.

سببه: رأى النبي السكبنة).
 تنبع، ليس معها من تقدمهال|(1)

سببه: أنهم سألوا النبي الخبب إن بكن خيرآ نعجل إليه، وإن يكن غبر ذلك فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة . . . . . .
 ملائكة السَ على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب|(r)
سببه: رأى رسول الشا "آلا تستحيون؟. . . . . .
ra أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم"|(r)

 كتاب الجنائز، باب ما جاء في في المشني أمام الجنازة وتالل الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يضغف حديث أبي ماجدة هنا .

 الترمذي: حدبث ثوبان هذا تُّ روي عنه موترناً، قال محمد: الموقرف منه أصح. واليهيفي (YT/\&).
أخرجه ابن ماجه (1500) (1) في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في النهي عن التسبلب مع

 كذلك متروك الحديث، نال البخاري: منكر الحديث عنده عجائب، وفالل مرة: فيه نظر

سببه: خرج رسول الهُ يمشون في قمص، فقال رسول الشَ الجاملية تشبهون؟ لقد هُممت . . . ".
(1) سبه: : أن جنازة مرت برسول الهَ فقال: : إنما قمنا اللملانكّة".

90 - عن الحصين بن وحوح قال: قال رسول اله لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراتَيْ آهله||(r)

 .
97 - عن علي رضي الهّ عنه أن رسول الشَ أباك،، نم لا تحدئن شُيبًا حتى تأتيني" فواريته، فجئته، ، فأمرني فاغتسلت فُدعا (r)
 الشيخ الضال قد مات، "قال: : (ا|اذهب نوارِ أباك) .
av

(1) أخرجه النسائي (19r9) في كتاب الجنائز، باب الزخصة في ترك القبام. والبينفي ( $\mathrm{Y} / \mathrm{/q}$ )
(Y) أخرجه أبر داود (Y) (Y) (Y) في كتاب الجنائز ، باب التحجيل بالجنازة وكراهية حبسها.




 رسول الهّ، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال: ا(احفروا وأوسعوا. ..").
 قبر أخي وأدفن إلبه من مات من أهلي"|" .
سبيه: لما مات عئمان بن مظهون أخرج بـج


عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال : آأتعلم بها قبر أخي.....".

رَأَنبِ الجنةً حتى براها جد أبيكه(r).

 ببـك با فاطمة؟" قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم
 وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، فقال: الو بلغتها . ...... . .
 اللسبتبتين، ألقهما||(r). قالل في الفانق (1\&^/r)): السُبتُ كل جلد مدبوغ.
=
 مختصراً (107) في كتاب الجنائز، ، باب ما جاء في حفر القبر، وتال الترمذي: حـسن صستح. والبيهي (
 وقال المنذري: في إسناده كثير بن زيد مرلى الأسلميين، مدني كنته أبو محمد، وقد






سببه: قال بشُّير : كنت أمشُي مع رسول الشّ
 فقال: (القد سبت هؤلاء خيراً كثيرأَ) فحانت منه التفاتة فرأى رجلًا يمّا يمشي بين القبور في نعليه، فقال: (ايا صاحب السبتينين، ألثهما)،
 مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الش ينورها بصلالي عليهم|"(1)


 فلوه، فصلوا عليها، ثـم قال: : إلن هذه القبور . . .". . .
 ميت ما دمت بين أظهر كم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي له رحمة|(r)

سببه: أنهم خرجوا مع رسول الها

 وصف الناس خلفه فكبر عليها أربعا، ثم قال : هلا يموت فيكم...." .". ץّا - عن عمر قال: قال رسول الله
(1071) (1/4) = ( $\mathrm{A} \cdot / \mathrm{s}$ )


 وابن ماجه (lorv) (l) في كتاب الجنانز، باب ما جاء في الصنلاة على القبر . والبيهتي ( $\mathfrak{\text { ® } V / E ) ~}$
 في كتاب الجنائز، ، باب با ماء جاء ني إلصاة بلى القبر .
(1)لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها

سببه: لـما مـات عبدأله بن أبيّ بن سلول، دعـي




: أن يهودية دخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر وقالتت: أعاذك اله من عذاب القبر، قالت عائشة : فسألت رسول اله القبر، فقال: (انعم، عذاب القبر حق" .

1:0 ـ عن البراء قال: قال رسول الله
. ${ }^{(r)}{ }^{(4)}$


 فقال : (ااستعبذوا بالهَ من عذاب القبر" مرتين أو ثلاناً. 1-1 - عن ابن عمر قال: قال رسول اله ؤَ

ولكن لا يجيبون)" (£)
(1) أخرجه البخاري (17ז1) في كتاب الجنائز، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين،

 كتاب الجنائز ، باب الصلاة على المنافنقين
 (Ir-A)
 القبر


سبه: اطلع النبي حقا؟؟ه فقيل له: تدعوأ أمواتأ؟ فقال : (ما أنتم بأسمع منهم. . . .浸
=
وأخرجه مسلم (YNV) في كتاب الجنة وصفة نعبيها، باب عرض مقعد الميت، والنسائي (Y•V\&) في كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين، عن أنس بنحوه.

## كتاب الزكاة

I•V
 تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلانها، كلما نفدت أخراها عاها عادت عليه أولاها حتى (1)" يُقضى بين الناس"

سبه: قال أبو ذر : انتهيت إلى النبي



صاحب إيل ....".

المال لحقاً سوى الزكاة||(r)




 الموضعين. والبيهقي (1) (IAY/乏) .
 الزكاة، ، وتال: مذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميهمون الأعور بضغغـ.
والبيهتي (1\&/£).



الآية [البقرة: : الـج

صدقة|(1)
سببه: أن أبيضن بن حمال كلم رسول الله عليه أن لا يأخذها من أهل سبأ، فقال: (ايا أخا سبأ، لا بد من صدقة) .
 معه نضل ظهر فليعدل به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل مبن زاد فليعد به على من لا زاد لها) (r)




111 تجدي إلا ظلفآ محرقاَ فادفعيه إليه في يدهس)

سببه: أنها سألت رسول اله رِ ليقوم على بابي، فما أُجد شيئاً أعطيه إياه؟ قال : (إن لم تجدي . . "" : I 1 Y ـ عن جابر قال: قال رسول اله (1) أخرجه أبو داود (بَب) في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في حكـم أرض اليمن



 تفسير المسكين، وقال الترمذي: حسن صحيح•

يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يمعد بسنكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنى|"(1)

سببه: جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الشا ، أصبت
 رسول الشّ

 أحدكم بحميع ما يملك... .". .
 أخوالك كان أمظم لأجركه( ${ }^{(1)}$
 الذي يدور عليها فيه قالت: أَشَسَعَزْتَ يا رسول الها أني أعتقت وليدتي؟ قالن : (أو فعلت؟" قالت: نعمه، قال : پأما إنك . . .".
ال1£ ـ عن عائشة: أن رسول الش ذا الحجة والمحرم وبیض صفر (r)
 رسول السّ


> (1) أخرجه أبر داود (17VY) في كتاب الزكاة، باب الرجل بخرج من ماله. والبيهتي ( $10 \mathrm{c} / \mathrm{E}$ )

 الأثربين، وأبو داود (194) (179) في كتاب الزكاةا، باب في صلة الرحم
 المنذري: سُمية لم تُسب (عون المعبود (ror/ir).

110 ـ عن عمبر قال: قال رسول اله بسألوني بالفحش، أو يبخلوني، فلست بباخل|"(1)
 هؤلاء كانوا أحق به منهمه، فقال : ״إنهم خيروني . . ." .
 رسول اله هُ





IIV "المسألة مأ مَشَّى أجد إلى أحد يسأله|(r)
 على أسكفة الباب قال رسول اله




أخرجه مسلم (1-1 (1) في كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة .






 الصدقة، فسألاه منها، فرفع فيهما النظر وخفضه، فرآهما جلدين، فقال : "إن شتتما . ." .
 لثلاث: لذي نقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع"(1)








 المسألة. . . . .
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلالثة : رجل تحمل حمال
 يصيب تواماً من عيس، ورجل أحابِ أحنه ناقة حتى بقول ثلالثة من ذوي الحجا


(1) أخرجه أبو داود (17\&) في كتاب الزكاة، باب ما تجبرز فيه المسألة، وابن ماجه


 نضل من لا يسال الناس شيئأ، وليس عنده ذكر السبب. والبيهتي (Y1/V).

سببه: قال قبيصة: تحملُت حمالة، فأتيت رسول اله فقال : „أقم حتى تأثينا الصـدقة فنـأمر لك بـها") ثـم قال : (ايا قبيصة، إن المسألة . . . ." .
|Y| ـ ع س سهل بن الحنظلية قالل: قال رسول أله وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار|"(1) ،

 الأقرع بن حابس فأخذ كتابه هلفه في عمامته وانطلق، ، وأما عيينة فأخذ كتا كتابه








 منكمر. . .
 خير فلن أدخره عنكم، 'ومن يستعف بعفه اله، ومن يستغن يغنه الله، ومن





## يتصبر يصبره النه، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر||(1)

 فأعطاهم، ثـم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفـد ما عنده قال قال : ما بكون عندي. . . . .
 هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدنة يأكل حشفاً يوم ( القيامة)
 فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: الو شاء. . .").

وفي إبله|) (r)
 فقال النبي اللهم لا تبارك فبه ولا في إيله" فبلغ ذلك الرجل، فججاء بناقة حسناء قال:




 باب الاستعفاف عن المسألة. والبيهي (190/£ (190).
(Y)

 ماله.
 المجتمع .

أتوب إلى الشه وإلى نبيه؛ فقال النبي

عليك، فإن تطوعث بخِبر آجرك الش فيه، وقبلناه منك|(1).
 جمع لي ماله لم أجد فيه إلا ابنة مخخاض، فقلت له: أذ ابنة مـخاض فإنها






 رسول الهّه، خذها، فقال له: (اذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آبرك فيه وقبلناه منكه قال: :فها هي ذه يا رسول الها اله قد جئتك بها فخذهاها، فأمر. رسول الهُ


$$
\text { النار|(r) }{ }^{(r)}
$$

سبنه: قالت عائشة: دخل علي رسول الش الش


(1) أخرجه أبوز داود (IOA ) في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.


 يُسَوُرُلِ الهِ بهما يوم القيامة سوارين من نار"(1).

سببه: أن امرأة أتت رسول الشا
 מأيسرك أن يسورك الشا بهما بوم القبامة سوارين من نار"، فخلعتهما فألقتهما

 صل على آل أبي أوفى)|(Y)
 فلان" فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: :اللهم صلْ على آل أبي أونى".
-

والنسـائي (Y\&VQ) في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، عن عمرو بن شععبب، عن





 عن النبي





 يقالل عند إخراج الزكاة. والبيهةي (1ov/\&) .

سببه: أن امرأة أتت رسول اله
بجارية، وإنها ماتت، فقال: اوجب أجرك...."٪.

الص| ـ عن أنس قال: قال رسول اله من الصدقة لأكلتها11)


## 襄




 تصدق بصدثة ثم ورثها .





 الصدقة على بني هاشـم. والبيهقي (190/T) (Y/ (Y) .

## كتاب الصوم



ץ Y ا الناس أن بصوموا غدآه(1)

 بلال. . .

شץا - عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الها اللبل وبياض النهار||(7)

 (YlI§) (Y|IY) (Y|IY)














 هو سواد. . . . . . .
 الغداء المباركه"(1)

فقال: : (هلم....").
 إِني أُطعم وأُسقَي|(r)

لست. . . . .

(Y/T9) =



 زياد، هال أبُو غمر النمري: ضيفيف مجهرن، يروي عن أبي رهم السمعي، حديثه منكر


 كتاب الصوم، باب في الوصال. والبيهقي (II/V) .

لما سافر في رمضان عام الفتح: (آولئك المصاة، أولثك المصاةة")"
سبه: أن رسول اله
 الناس، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، ، فقال : (أولك العصاة، أولكك العصاةه) .
( ITV

سبه: أنه سأل رسول الش

 والهّ، إني لأتقاكم ....

أيام الش، فمن شاء صامهس|(r).

سـبـه: أن أهـل الـجـاهـلـية كـانوا يـصـومـون يـوم عـاشـوراء، وأن
(1) أخرجه هسلم (111) في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان

 . ( $Y \& 7 / \varepsilon$ )



سلمة. . . . . فذكر نحوه .
( أخرجه بألفاظ متقاربة البخاري (1)

 وابن ماجه (IVYV) في كتاب الصيام، باب صيام يوم عانشوراء. والبيهتي (Y^Q/乏).


(1ヶq - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - (1)

سببه: قدم رسول الله نقال : (اما هذا؟)| قالوا: هذا: يوم صالح، نجى الهّ فيه موسى وبني إسرائيل
 - 1 ـ ع عن محمد بن صيفي قالل: قال رسول اله (r)| يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهمال

سبه: قال رسول اله


إلى أهل العروض فليتموا بقية بومهم"،












 قالل : (أأتموا بتية بومكمه، 'واتضوهش قال أبو داود: يعني يوم عاشُوراه.

سببه: أنه أتى رسول الشّ

 ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا بليل، فقال : "افلم عذبت نفسك؟

 واترك. . . . . .



سببه: أن الـنبي رسول الهّ، إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال: (إن يوم الاثنين.. . . .

ץ إلا مؤمن، وأيام منى أيام آكل وشرب|"(r)
 إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن.....
(1) أخرجه أبر داود (Y\&Y) في كتاب الصوم باب في صوم اششهر الحرم، وابن ماجه (IVE1) (1) في كتاب الصيام، باب صيام أشهر الحرم، ووفع عنده: عن أبي مجيبة الباهلي، عن أبيه أو عمه.



 وابن ماجه (IVY) في كتاب الصبام، باب ما جاء في النـي عن صيام أيام التشريت، عن بشر بن سختم بنحوه.

سبه: أن امرأة أتت رسول الله صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: "البصم عنها الولي" .

القابلة|) ${ }^{(r)}$
سببه: قال عبدالّة بن أنيسل: كنت في مـجـلس بني سلمـة وأْنـا
 إحدى وعشرين من رمضّان - فخرجت فوافيت مع رسول الشا
 بعشائه، فلما فرغ قال : (اناولني نعلي" فقام وقمت معه، فلما خرجنا قالئ (اكأن لك حاجة؟" فقلت: أجله، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك
 الليلة") ثم رجع فقال : (أؤ القابلة).

رمضان، ثم اعتكف عشر! آ من شوال

 البوصيري ( 1 ( $107 / Y$ ): هذأ إسناد ضعيف لضيسف ابن لهيعة.






 الصيام، باب ما جاء فيمن يبتدىء الاعتكاف.

المـكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف البـشر الأواخر من رمضان، فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخخباء فضرب لها لها، وأمرت
 فلما رأى ذلك الرسول واعتكف عشرآ من شوال .

1ミV
 وكان الناس يقولون لي：إنه ليس لك حج عبدالرحمّن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن أناسأ يقولون ：إنه ليسن لك حج، فقال ابن عمر：أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيـ البيت وتفيض من
 النبي رِّ


 ｜${ }^{(r)}{ }^{(1)}$
 ذو محرم، ولا تسافر المر＇أة إلا مع ذي محرم＂فقام رجل فقال ：إن امرأتي




 المناسك، باب＇المرأة نحج بغير ولي．

خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: (انطلق. . .". .
1 9 - ع عن أنس قال : قال رسول اله
ولا سمعة)"(1)

تساوي، ثم قال: اللهم حجة . . . . . .
وقولي: اللهم مَحِلُّي حبث حبستني"(r)

سببـه: أن رسول اله "العلك أردت الحج؟") قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: "حجي واشترطي . . . .

101 ـ عن الصعب بن جثامة قال: قال رسول اله عليك إلا أنا حرم" (r)
(أخرجه ابن ماجه (1) (YA4) في كتاب المناسك، باب الحج على الرحل، وقالد البوصيري


 (IY.V) (YV7A) في كتاب مناسك الحج، باب الاشتراط في الحج عن عائئة، وأبر داود (IVY) (IVVY)






(1) (lar) في كتاب الـحج، باب تحريم الصيد للمحرم، ومالكك (ror/1) في كتاب =

سبه: أنه أهدى إلى رسول الله عليه، فلما رأى ما في ولجهه قال: (إنا لم تُرُدَّة. . .".
 أطعمكُموها الشا|1(1)




 ( ا ع عن أبي هزيرة قال: قال رسول اله ( ${ }^{(r)}$
= باب ما جاء في كـراهية لكحم الصـيد للمـحرم، والنـسائي (YA19) (YAY•) في كتابـ


 جثامة أهدى للنبي




 في أكل الصيد، والنساني (YA|7) في كتاب مناسك الحـج، باب ماب ما يجوز للمحرم أكله
 له. له والبيهقي (IAV/0) .

 (YYYY)

سببه: قال أبو هريرة: خرجنا مع رسول الش



 وما يزيد على ذلك ويتسمب" (1)

 جنب أبي، وكانت زمالة رسول الشا
 بعيره، فقال أبو بكر : أين بعيرك، قال : أضلالته البارحة، قال أبور بكر بكر : بال بعير
 المحرم ما يصنع؟" وما يزيد على ذلك ويتبسم.
100 - عن كعب بن عجرة قال: قال رسول اللّ اله ثلالثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسبكة)|(Y).

غ غريب لا نعرفه، إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن

ومم. والييهي (r•v/0).

( (YAr) في كتاب المناسلك، باب التوقي في الإحرام. والبيهقي (IN/0).

تعـالى :







القمل يتناثر على وجهي، فقال: "أبيؤذك هوام رأسك؟" قلت: نعم، فقال: "(فاحلق وصم ثلاثة أيام. . .". .

107 ـ عن ابن عباس رضي الش عنهما أن رسول الش
 لك، تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت" (1)

سببه: كان المُشـركون يـقولون: لبيـك لا شـريك لـك، فيقون
 ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
loV
أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جَلدَهم" (ب)
 فقال المشركون: إنه يڤدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى ولقوأ مُنـها
=
 المحصر . والبيهتي (1) (100).
أخرجه سسلم (IIN0) في كتاب الدحج، باب التلبية وصفتها ووقتها .


 الرمل، والنسائي (Yq\&0) في كتاب مناسك الحّج، باب العلة التي من أجلها سعىي النبي

 باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، والنسائي (Y (YV4) في كتاب مناسك الحّج، باب السعي بين الصفا والمروة.

شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي
ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم.
10^ - عن جابر قال: قال رسول الش هِ





109 - عن عباس بن مرداس قال: قال رسول الله إيلبس لما علم أن الله عز وجل قد استو فجععل بـحئوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكنـي مـا رأيت من
. ${ }^{(r)}{ }^{(1)}$




(1) أخرجه التترمذي (ATY) في كتاب الحج، باب ما ما جاء في أنه يبدأ بالصفا فبّل






 .(9r/0) ( ( $0 / 1$ )

 من تكلم فيه بجرح ولا توئيق. والبيهتي (Y (Y/Y).

أبو بكر وعمر، بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيهها، فما

-17 ـ عـن ابن عـمر قال: قال رسول اله
 منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر ولبحللر، نم ليهل بالحج وليهد، نمن لم يجد هدباً فليصم ثلالية أبام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهن"1) .
سبه: تمتع رسولّ الهّ







 الأرض، وكانوا يسمون المحرم صغر ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر






 الحجج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة. (I4AV)و وأخرجه بنحره أبر داود (IVAY) في كتاب المناسك باب في إفراد الحجّ في باب العمرة.




 بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هلي"|(1) سببه: قال سبرة: خرجنا مع رسول الش لش له سراقة بن مالك: يا رسول اله، اقض لنـا قضباء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال : "إن اله عز وجل تد. ..").
 وتلدت هدبي، فلا أحل حتى أنحر هديي")
سببه: قالت حفصة: إن النبي الوداع، قالت حفصة: فقـلت: فما يمـنعك أن تححل؟ قال : إإني لبـلت رأسي. . . . . .
 آمر أمراً فلا أَتبع؟)
أخرجه أبو داود (1A+1) في كتاب المناسك باب في الإقران .










سببه: قالل البراء:
 أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: : (االظروا ما آمركم به فانعلوا|" فزدوا عليه القول، فغضبّ، فانطلق ثم دخل على على عائشة غضبان ، فرأت الغض الغضب
 |'غضضب . . . . .

170 - عن عـمر رضي اله عنه أن الـنبي (1) الش

سبه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ، وكانوا يقولون: أشرق ثبـير، فخالفهم النبي الثمس .
 بالإيضاع،(1)
 للإبل وراءه، فأشار بسوطه إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع"، الإيضع: تالل في الفاموس: أزضْعَتِ الناتةُ أسرعت في سيرها: ITV - عن ابن عباس قال: قال رسول الش




 المزدلفة .

$$
\begin{aligned}
& \text { وأبو داود ـ بنخوه ـ ( (19Y) في كتابب المناسك، باب الدّفعة من عرفة . }
\end{aligned}
$$


. II. . . .
171 ـ عن ابن عباس قال: قال رسول الش الدين، فإنما هلك من كان فبلكم بالغلو في الدين"(٪)
سببه: قال ابن عباس: قال لي رسول الشّ



 بهذا البيت صرتم حرماً كهيثتكم تبل أن ترموا حتى تطونوا بهه| (r)
سبه: قالت أم سلمة: كان ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول

 رسول الشه، قال: : هانزع عنك القميص" فنزعه من رأسه ونزع صاحبه تميصه
 (IV.

المحلقين|"(8)
أخرجه مسلم (IYYV) في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وأبو داود (Y • •

الوَداع. والبيهتي (171/0).
 (Y YQ)
أخرجّه أُبو داود (1994) في كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج.



 مرتين، ثم قال : (اوالمقضرين")

IVI . ${ }^{\text {(1) }}$

سببه: أن رسول اله لهِ التي حج فيها، فقال: :آأي يوم هذا؟|" فقالوا: يوم النحر، فقال : (هذا: يوم الحج الأكبر"
(إنحر من البـلدن سبـعاً وستين أو ستاً وستبن، وأمسك لنفسك ثلالاً وثلاثين أو أربعاً وثلاثيـن ، (r) وأمسك من كل

سنبه : قال البراء: : كنت مع علي حين أمرّ رسول اله فأصبت معـه أواقي، فلما قدم علي على رسـول الله
 أصحابة فأحلوا، قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي
=

 (آ (



 (OVE/r)
 كتاب مناسك الحجّ، بابب المحج بغير نية يقصده المحرم، وروايته مختضرة إلى :قوله: |فإني سقت الهدي وترنته .

النبي "(فاني سقت الهدي وقرنت" وقال لي : اانحر من البدن . .". .
 عقيل من رباعِ أو دوره|"(1) سبه: قال أسامة لرسول اله غداً، في دارك بمكة؟ فقال: "اوهل ترك . ..". . .

والش لقد علموا أنهما لم يستفسما بها تط)(()".

سببه: أن رسول الهُ فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا انجوا صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام،
 IVo ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي|"






مكة . والبيهتي (Y/A/Y)، (YY/Q).





 باب دخول اللكعبة، وقال الترمذي : حسن صحيح. والبيهتي (104/0) .
 إليها وهو كئبب، فقال : "إني دخلت الكعبة . . .".
 (1)"بالكفر لفعلتُ
 اقتصروها على تواعد إبراهيم" فقالت: يا رسول الش، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: :الولا حديثان . . . . . .
IVV ـ عـن ابـن عبـاس قـال: قـال رسـول اله اله


 صيله، ولا بلقط لقطنه إلا من عرفها، ولا يختلي خلالهالها (r)
 حرمه الشا. . 1. .

## 㗕










 المناسك، باب حرمة مكة، و(YAVO) باب تحريم القتال فيه. والبيهتي (140/0)؛.

## كتاب النـكاح

(IVA الولود، فإني مكاثر بكم الأمم"|(1)
 حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟" قال: "لا" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: \#تزوجوا الودود الولود. . .") .
 وأتقاكم له، ولكني أصوم وأنطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" .
 النبي كِ


 (r) (I) . . . وكذا؟ أما والها
(1 أخرجه أبو داود (Y-O) في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء،


 النهي عن التبتل .

1^.
'(1)"
سببه: عن عبدالش بن عمرو أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجّا
 لأحمله وكان بمكة بغيٌ يقال لها عناق وكانت في ظل الدحائط، فقالتُ: من هذا؟ مرئد، مرخباً وأهلًا يا مرثد؛ انطلق الليلة
 قالت: يا أهل الخيام، هذا الدللدل؛ هذا اللذي يحمـل أسراكمم من مكة إلى المدينة، فسلكت الخندمة، فطلبني ثمانية، فجاؤوا حتى قاموا على فزأسي؛

 رسول الله



أو الرضعتان، أو المصنة أو المصتانه(1)

=



 (MYYA)





 الالإملاجة والإملاجتان") . إملاجة: تالل في القاموس: مَلَجَ الصبي أمه، تناول ثديها بأدنى

بناتكن ولا أخواتكن")"
سببه: قالت أم حبيبة لرسول الله


 ليء إنها ابـنة أخي مـن الرضـاعة، أرضعتنـي وأبـاهـا ثوبية، فـلا تـعرضن علي . . . . . .

فإن في أعين الأنصار شيبيآه(م)
سبه: أن رجلَ أتى رسول الهَ






 الرضاع ما يحرم من النسب، عن زين الْبن بنت أم سلمة عن أم حيبية، وفي رواية أبي داود


 في المرأة هل بخبره بما يعلم.

نقال له رسول الّه إلـها
 (1)
 ويتغنين ويقلن:


 استحللتَ من فرجها،، والولد عبد لك، نإذا ولدت فاجلدها||(٪)

سببه: أن بصرة تزوج امرأة بكراً في سترها، فدخل عليها فإِذا هئي


1^1 - عن أبي أمامة قال: قال رسول الها رحبمات، لولا ما يأتين إلى آزواجهن دخل مصلباتهن الجنة)|(r) سببه: أتت النبي



أخرجه أبو داود (Y) (Y|r|) في كتاب النكاح، باب ني الرجل ينزوج المرأة فيجدما


( ( أخرجه ابن ماجه (r|
 عن البخاري أنه قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة، وتال أبو حاتم: أدرك أبا أمامة.

IAV ألعنه لعناً يدخل معه فبره، كيف يورثه وهو لا بحل لـا لـ؟ أو كيف يستخلدمه وهو لا بحل لـه؟｜（1）＂
سبه：أن رسول الشا فسطاط، فسأل عنها، فقالوا：هذه أمة لفلان، فقال：اللعله بريد أن يلم

1 1＾1 ـ عن أنـس قال：قال رسول اله النكاح＂（）
سببه：أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهـم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي
 كل．．．．．
 الدبر والحيضة｜＂${ }^{\text {（r）}}$
سببه：جاء عمر إلى رسول الشه
الخرجه مسلم（1\＆さり）في كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية، وأبو داود
（Y｜07）في كتاب النكاح، باب في وظه السبايا．





 الترمذي والنساني ：فأمرهم رسول اله ．الما خلا النكاح
أخرجه الثنرمذي（Y\＆A）في كتاب الثتفسير، باب ومن سورة البقرة، وقال：حسن غريب．

نقال: : إوما أهلكك؟"، قال: حولت رحلي الليلة، قال: : حولت رحلي إلليلة، ،

 والحيضة |.
-19 ـ عن أبي هريرة قال: : فال رسول اللّ
لاقِ، فاختصِن على ذلّك أو ذر||(1) .

سببه: قال أبو :هريرة: يا رسول الهّه ، إني رجل شاب واب وأخاف العنـت ولا أجد ما أتزوج به؛ ألا أختصي؟ فسكت رسول الشا فسكت عنه، ثم تالْ له، فسـكت عنه، ثم قال: (ايـا أبا هريرة، جف القلم . . . . .
191 - عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الش .



 لبلتهما(1)

سبه: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة، فقبض الضصبي،
 فقربت إليه العشاء فتغشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: :وارِ الصبي،،
(1) علقه البخاري (0.VV) في كتاب النكاع، باب ما يكره من التبتل والخصاء، وأسنده

أخرجه مسلم (1\&\&r) في كتاب النكاح، باب جواز الفيلة.

الآداب، باب استحباب تحنيك المولود.

فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الهِ 据 قال: نعم، قالٍ: (اللهم بارك لهما في ليلتهمال، فولدت غلاماً.㗕

## كتاب الطلاق

r| ليدعها حتى تطهر ثم تُحيض حيضة أخرى، فإذا طَهُرَتْ فليطلقها قبل أن بـجامععها أو يـمـسكهـا، فإنها العـدة التـي أمر الله عز وجـل أن يـطلق لـهـا

النساء||(1)


 بكتاب الهّ عز وجل وأنا بين أظهركم"(r)"

سـبـه : أخبر رسنول اله جميعاً، فقام غضبان ثُم قال : "أيلعب بكتاب الله. . .").

 الأَحكام، باب هل بقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم (IEVI) في أولّ كتاب



 طلات السنة. والبيهتي (r) (r)/V).


190 - عن عائشة قالت: قـال رسول الله
إلحقي بأهلك|"(1)
با


. (r) ولا سكنى

 أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لمي نفقة لم آخذ منه شيئناً، فذكرت ذلك له، فقال : "لا نفقة لك ولا سكنى"". 19V ـ عن جابر قال: قال رسول اله ولّ


أخرجه البخاري (OY) في كتاب الطلاق، باب من طلن، وهل يواجه الرجّ الرجل امرأته








 كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها لما وابن مان ماجه
 ونفةة، واللفظ لمسلم. والبيهتي (IVYN).


 الطلاق، باب هل تخرج المرآة في عدتها. واليّهةي (V/هr٪).

سببه: فال جابر: طُلُقت خالتي ثالاثأ، فخرجت تجدُّ نخلَا لـها،
 |"اخرجي. . .|".

191 ـ عن الفريعة قالت: قال رسول الش له يبلغ الكتاب أجله||(1) .
سببه: أنها جاءت إلى الرسول
 رسول اله
 القصة، نقال : (امكثي في بيتك... .). .

199 - عن الزبير قال: قال رسول اله
اخطبها إلى نفنهاه(|r)
سببه: عن الزبير أنهب كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وْهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، نطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجّع
 (اسبق الكتاب. . . ". .



 الطلاق، باب مقام المتبوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجه (Y (Y) (Y) في كتاب الطلاق؛ باب أين تعتد المتوفى عنها زدجها، وقال الترمذي: حسن صحتيع.
والييهتي (\% (\% \&).

 أيوب، روايته عن الزيريز مرسلة، قاله المزي في والتهذيب".

وعشر، وتد كانت إحداكن في الجاهلبة ترمي بالبعرة على رأس الحول|(1)
سبب: جاءت امرأة إلى رسول الش توني عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: „لاهاه مرتين أو ثلاثأ،


عُسيلته ويذوق عُسيلك"().

سببه: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي
 معه مثل هدبة الثوب، فقال رسول اللّ لا، حتى .".."
(1 أخرجه البخاري (حبّه) في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفي عنها أربعة أشهر وعشراً،

 (OQv/r) الطلان، باب إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي (IIaV) في كتاب الطابلاق، باب ما جاء في عدة المتوفي عنها زوجها، والنسائي (1) (1) في كتاب الطلاق، باب

(1 عهب) باب النهي عن الكحل للحادة .








 بها، و(

(1) Y•Y
(1) ${ }^{(1)}$


rer - r.r وطلةها تطليقة)(r)

سببه: أن امرأة ثابت بن قيس بن سُماس أتت رسول اله له: ما أعتب غلى ثابت في خلق ولا دين، ولكني ألكني أكره الكفر في الإسلامم، قال رسول اللش هِ الحجيقة وطلقها تطليقة) :

سببه: عن أبي ميمونة قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءه امر أة.


أخرجه البخاري (oryr) (orvy) (orvo) ني كتاب الطلات، باب الخلع، والنُسبائي

 وأُخرجه البخاري عن عكرمة مرسألا .







 الزوجين وتخيير الولد، وروايته متختصرة من قوله : إن امرأة جاءت وسول الشا
 هريرة، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليا ونيه، رطن


 أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الهّ وله يحاقني في ولدي؟ فقال النبي شئت" فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.
 ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتهال|(1).
سببه: قال سلمة: كنت امرءاً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري إني فلما دخل شهر رمضان خفت إن أصبت من امرأتي شيئأ تتابع بي حتى
 ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فما لبئت أن نزوت عليها فيها، فلما أصبحت
 قالوا: لا والشّ، فنانطلقت إلى النبي سـلمة؟" قلت: أنا بـذاكُ يـا رسـول اله - مرتبن - وأنا صـابر لأمر الشا ،
 أملك رقبة غيرها - وضربت صفحة رقبتي - قال: (انصم شهرين متتابعين"

 طعام، قال : افانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدنعها إليك، فأطعم


 من سلمة بن صخر .

ستين مسكيناً وسقاً من 'تمر، وكل انت وعيالك بقيتهاها.
 ظهرك(1) (1)

سببه: أن هـلال بن أمية تذف امرأته عند الـنبي

رق Y•V عرقش(

سبه: أن رجلا أتى رسول اله


 (انلعل ابِنك نزعه عرقه . أورق: تالد في القاموس: الأورق من الإبل، ما في لمونه بياض إلى سواد.
(أيما امرأة ألخقت
 أنكر ولده وتد عرفه الحنجب اله منه بوم القيامة، ونضسه على رؤوس









 كتاب النكاح، باب الرجل يشك ني ولده هـ
羄
(1) أخرجه ابن ماجه (YY\&Y) في كتاب الفرانض، باب من أنكر ولده، وقال البوصبري
 وموسى بن عبيدة الربذي ضغفوه.

كتاب المعاملات

(1) ينتقصن ولا يضربن عليه خراجي)

سببه : أن رسول الله: هذا لكم بسوق" ثم ذهب إلىى سوقي فنظر إليه فقال : (ليس هذا لكم بـلم بسوق"
 -

بالخيار ما لم يتفرقابا)

 حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل الرجل وأخلذه بالبيع، فأبىى
 فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، نقالا له هذه القصة، قال : أترضيان أن
(1) (1) أخرجه ابن ماجه (YYY) في كتاب التجارات، باب الأسراق ودخولها، وتال البوصيري
 الحسن، وشيخهما الزبير بن أبي أسبد.


 (rVI ،YV. ،YT9/0)

Ү97
 لم يثفرقاه قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه فال: ما أراكما افترقتما . Y Y - عن ابن عمر أن رسول الَّ
يبعه حتى بستوفيهله(1).
 نبيعه حتى ننقله من مكانه. جزاناً: الجزاف، بيع الشيء، لا يُعلم كيله ولا وزنه.
(الليوي: المصباح المنير) .

وفي رواية: كنا في زمان رسول الشَ
يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيغه .
 يحوزها التجار إلى رحالهمبن (r).
سبه: عن ابن عمر قال: : ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطني به ربحاً حسباً، فأردت أن أضرب على يده ، فأخذ رجل من


 التلتي، ومسلم (1) (1OYY) و(1) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع تبل
 (r\&q) (r£q0) (r£q६) (r£qr) (r£qr)


 قبل أن بنتله من مكانه، وابن ماجه (YYY) (YY) في كتاب التجبارات، باب النـهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، و(YYY9) باب بيع المجازنة، بالفان ورورايات متقاربة،
 أخرجه أبو داود (r£99) في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الططام تبل أن
يستونئ.

خلفي بذراعي، فالتفت، فإذاذا زيد بن ثابت، نقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى
 التجار إلى رحالهم.
(1) عندك) ${ }^{(1)}$

سبه: عن حكيم قآل: قلت: يا رسول الشا، إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه نم أبتاعه من السوق؟ قالّ: : آلا تبع .". ".
 فكِله|(T)

سبيه: قال عئمان: ككنت أبيع التمر في السوق فأقول: كِلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التّمر بكيَله وآخذ شِفُّي، فدخلني من ذلك شيء؛


Ylo - عن طلحة بن عبيدالش أن رسول الش لباد

سببه: عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بححلوبة على عهـد


 في كتاب التجارات، باب ألنهي عن بيع ما ليّس عندك، وقال الترمذي: خديث حسن.

أخرجه ابن ماجه (• (HY) في كتاب التجاراتات، باب بيع المجازذة، وتال البوصيري


لباد، وفال المنذري: في إسناده محمد بن إسخاق، وفيه أيضًا رجل مجهوّل (عون


رسول الشا إن رسول الها من يبايعك وشاورني حتى آمرك وأنهاك .

 وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي
. عن ابن عمر قال: قال رسول الش - YIV
 إبل هيم، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك لـن كه، فجاء إليه

 ولم يعرفك، قال : فاستقها، فلما ذهب ليستاقها فال: دعها، رضينا رينا بقضاء

 الأسرى"(r)







 والترمذي وابن ماجه ذكر السبب.
(Y)

أخرجه أبو داود (Y (YYY) في كتاب البيوع، باب ني اجتثناب الشبهات.


 رسول الها، إني أرسلت إلى النقيع - موضع تباع فيه الغنم - لتشتري لي شار ألـئ فلم توجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أن يرسل بها إلـّ إليّ بئمنها
 (أطعميه الأسرى".

بي صفقة يمينك||(1).




خلابة)(r)



الخلابة.










 تطوق بها طوقاً من نار فاقبلهاه(1)
سببه: قال عبادة: علمت ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى
 فبألت رسول اله
 علم أني من أتقاهم وآدامم للأمانة|)
سببه: كان على رسول الشّ هِ
 رسول الهّ، لو بعئت فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إلئلي إليه، فقال
 رسول الش

 بعنف، وني الككام تزود من خَرَر أو يِئِ. سببه: جاء أعرابي إلى النبي


 إسناد مضـطرب،، قاله اللذهبي في ترجن


 حسن غريب صـحيح •



حتى فال له: أَحرُج عليك إلا قضيتني، فانتهره أصحابه وقالوا: ويحكي،

 فأقرضينا حتى يأتبنا تمرنا فنقضبك" فأقرضته، فتضى الأعرابي وأطعمه،
 قُدست. . . . .
 عن جده، 'قال: قال رسنول اله (1)
 فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها: „لا يجوز للمرأة. . .").

(1 أخرجه ابن ماجه (YYA9) في آخر كتاب الهبات، وقال البوصيري (YYV/Y): هذا إبُناد ضعيف، عبداله بن بحي لا يعرف في أولاد كعب بن مالك. والبيهقي (T/ (7) .

## أبواب الربا والصرف

 هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربآ إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربآ إلا هاء وهاء|"(1)
سببه: قال مالك بن أوس بن الحدثان: أقبلت أقول: من يصطرف
 ثتم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك ونك، فقال عمر : كالا والشّ، لتعطينه ورقه


 بالملح، إلا سواء بسواء، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى بالبـ،







والنسائي السبب. والبيهتي (YAY/0).
(loAV) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورت نقداً، وفي
رواية النسائي (£O7r) في كتاب البيوع، باب بيع الشُعبر بالشعبر عن مسلم بن يسنار =

سببه: عن أبي تلابة قال: : كنت بالشام في حالقة فيها مسلم بن يُسار'


 يبيعها في أعطيات الناسن، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامنت،
 والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشُعير بالشعير، والتمر بالتمبر، والمـلح،

 يتحدثون عن رسول الشّ
 وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي ألا أصحببه في جنده ليلة. سوداء.

Y YV بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً|(1).
سببه: أن رسول الش جنيب، نقال: (أكل نمر خيبر هكذا؟ه قاله : إنا لنأخذ الصاع بالصاعلين،


= نهى. . . فذكر نحوه.
أخرجه البخاري (YY-1)(YY-Y) (YY) في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمبر بتمر خبر



 من بيع التتر، والنسائي (£OOr) في كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً.

## بالدرامم، 'ثم ابتع بالدرامم جنيسا،(1)،


 له رسول اله له ييبعوني الجنيب بالجمع صاعاً بصاع، نقال له: (ابع الجمع . . .".
 (بعه بالورق ثم اشتر بها)|(r)
سبه: عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي


-
فَرُدُدا|(r).

سببه: عن يحيى بن سعيد قال: أمر رسول الشّ أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناً، أو كل أربعة بثلاثة عيناً، فقال لهما: آأربيتما فردا). .

أخرجه مالك (TY/T/ (IT) في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، وقال ابن عبدالبر

 هريرة جميعأ ... وتد رواه داود بن قِيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن بسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي





 مثتلا بمثل|(1)

سببه: أن معمر بن عبدانش أرسل غلامه بصاع قمح، فقال : بعه، ثم اشتر به شععيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلماع فلما جاء

 بالطعام مثلاً بمثل"، وكان طعامنا يومئذِ الشُعير، قيل له: فإنه ليس بمثئله، قال : إني أخاف أن يضارعو.
 (ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسبئة نهو رباه(٪)

سبه: قال أبو المنهال : باع شريك لمي ورقاَ بنسيئة إلى الموسم أو إلى

 فسألته فقال: قدم النبي فلا بأس به، وما كان نسئئة نهو ربآه وائت زيد بن أرقمه، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك.

شYY - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول اله
 . (Y^०/ 0 )

 فين كتانب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب نسيئة.





سببه: عن أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ أِّال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الش ع ع

 لم يبايع أحداً بعد حتى يسأل : اأمبد هو؟ها .
 بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيءي|"(r)
(1) أخرجه مالك (TY/(T) في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التـمر، وأبر داود





 متيفاضلاّ، والترمذي (1099) في كتاب البيبع، باب ما جاء في في شراء العبد بالعبدين،








 وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعأ إلا من حديث سمالٌ بن حرب، عن =

سبيه: عن ابن عمر قال: كنت أبيع الابيل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آَخذ هذه من هذه، وألعا وأعطي هذه من
 أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهمم، وأبيع
 (الا باس أن تأخذها . . .ه.

## 㗕 舜

=
 لنا سماك بن خربب، وأنا أنرقه، والييهقي (r/0/0).

## أبواب السلم والمزارعة وغيرهما

ศ ن نخل حتى يبدوَ صالاحه|(1)

سببه: عن النجراني قال: قلت لـعبدالشّ بن عمر : أسلم في نحل قبل
 عهل رسول الشّ نقال المشتري: هو لي حتى يُطلع، وقال البائع: إنما بعتك النـلـن النخل هذه
 قال : لا، قال: اهفبم تستحل مالد؟ أردد علبه ما أخذت منه، ولا تسلم تلموا في نخل حتى يبلو صلاحها".


 رقبة، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكانما أحياهاه| (r)
(1) أخرجه ابن ماجه (YY^) في كتاب التجارات، باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع.

 تلك السنة شيبأ، ناخنصما إلى النبي


البوصيري (YTV/Y): هذا إستاد ضعيف لضعف علي بن زيد بن بن جدعان .

$$
r \cdot q
$$

سببه: قالت عائشة: يا رسول الشا، ما الششيء الذي لا يحل منعه؟
 بال الملح والنار؟ قال: .(يا حميراء. . .").
 واششرب ولا تحمل|"(1)

 نقال: "إلن هذه الإبل لأمل بيت من المسلمبن هو قوتهم ويُمنهم بعد الشّه،

 والشراب؟ فقال: \#كُل ولا تحمل . . . . . .
 وجدتم، وليس لكم إلا ذلك|"(1) .


 - Y६. (r) ${ }^{(r)}$
(1) أخرجه ابن ماجه (Y, (Y) في كتاب التجارات، باب النهي أن يصيب منها شيياً إلا بإذّن
 البخاري : إسناده ليس وبالقائم، والحجالج هو ابن أرطاة كان يدلس، وقد رواه بالعنعنة. والبيهتي (Yا/Q).

79 ₹ 79 (

 أخرجه البـخاري (YYهA) في كتاب الشُفعة، باب عرض الشُفعة على صاحبها قبل البيع، =

سببه: ما جاء في رواية البخاري عن عمرو بن الشريد قال: وتفت

 دارك، فقال سعد: والله ما ابتاعها، فقال المسور: والشه لتبتاعنها، فقال سعد: واله لا أزيد على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمسمئة دينار، ولولا أني سمعت رسول الش أحق بصقبهه لـما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسسمئة دينار، فأعطاها إياه. الصَقب: قال صاحب المصباح: بصقبه، أي بقربه .

. ${ }^{\text {(1) }}$
سببه: أن رجلّا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا
قسمة إلا لجوار، فقال رسول الله رحِّ
 *(Y) ${ }^{(Y)}$
(79VA) (79VV) =
 الشفعة، والنسائي (EV.Y) في كتاب البيوع، باب ذكر الثفعية وأحِكامها، وابن ماجه


 بعد أن أشار إلى هذا الحديث وحديث أبي رافي المّ المتقدم، قال: سمعت محمداً يقول:







سببه: قالل جابر : كانت لُرجال منا فضول أرضين؛ فقالوا: نؤاجرها



ولا يزرع زرعاً فيأكل' منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة|"(1)
 نخل لها نقال : (امن غرس هذا الننخل؟ أمسلم أم كافر؟؟" قالت : بل مسلمه،


(r) خيراі له من آن يأخذ عليها أجراً معلوهن

سببه: أن رسول الله (المن هذه؟" فقالوا: أكتراها فلان، فقال: (الو منحها . . .".
 (r) ${ }^{\text {( }}$

سببه: أن علي بن أبي طالبب وجد ديناراً فأتى به فاطمة ك فسبأل عنه

 "يا علي، أذ اللدينار" .



 (ITV/0) عون المعبود)

## كتاب العتق

 اججاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزناه(1).

سـبـبه: أن رسـول اله
أجاهد. . . .
 له من مملوك: اليس شله شبريك|"(Y)

فأجاز عتقه، وقال: ليس شه شريك.
 أن لا أصلي عليه||(r).


 والذهبي: مجهول، وتال الدارتطني : ليس بمعروف.


( ( أخر جه النسائي (190N) في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وحيته.
 وغيره عن عمران بلفظ . . . نقال له تو لاّلا شديداً.

سببه: : أن رجالَ أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن كله مال
 أصلي علبها" ثم دعا ممّلوكيه فجزأمم نلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.


سببه: قالت سلامة: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحبابِ بن بن
 الآن والها تباعين في دُيْنِ، فأتيت رسول اله امرأة من خارجة قيسن عيلان، قدم بي عمي إلمدينة في الجاهلئلة، ، فباعتي




㗕

كثاب الفرائض

YO•
وأعط أمها الثمن، وما بتي فهو للج|(1)
سبيه: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول اللّ
فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك مكا يوم أحد شُهيداً،

 عمهما فقال : "أعط ابنتي سعد. . . . . . .


الآخر طعمة|"(r)
سببه : أن رجلا جاء رسول اله ميراثه؟ قال: " "لك السدس" فلما ولى دعاه فقال : (الك سـلـس آخر") فلما ولى دعاه فقال: (إن السدس الآخر طعمة").
(1) أخرجه أبر داود (YへタY) (YAQ1) في كتاب الفراثض، باب ما جاء جاء ني ميراث الصلب،
 (YVY•) نعرفه إلا من حديث عبدالشا بلا بن محمد بن عقيل .

 وقد قال علي بن الـمديني وأبو حاتم الرازي وغيرهـما: إن الحسن نـم يسمع من عمران بن حصين.

ع _ Yor
(1) ${ }^{\text {(1) }}$

سببه: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهـما الأخرى، ولكـل ولـول واحدة
 زوجها وولدها لأنهما ما كانا من هذيل، ' فقال عاقلة المقتولة : ميرلة المانها لنّا؟


به Y ـ عن عمر قال: قال رسول اله (r) الصيف التي في آخر 'سورة النساء

سببه: خطب عمر يوم الجمعة، فذكر نبي الله

 أغـلظ لـي فـيـه، حـتـى طـغن بـإصبـعـه في صـدري وقـال: ايـا عـمـر، ألا تكفيك. . . . . .

(أهل قريتها|(r)
سببه: أن مولى لرسول اله

 المنذري: وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غبر واحد (عون المعببود: . (IVV/A) (V/R/r
 كتاب الفرائض، باب الكالاللة
 (Yl-0) (YYYY) في كتاب الفزائض، باب ميراث الولاء، وقال الترمذي : هذا حديث حسن. والبيهقي (Y\& (Y/T).

ولداً، فقال رسول الشّ

. ${ }^{\text {(1) }}$
 له وارثاً أو ذا رحمهّ فلم يجدوا له وارثاًّ ولا ذا رحم فقال : اأعطوه الكبر من خزاعة").
YOヶ ـ عن عمر قال: قال رسول الهُ
وتصدقت بها)| (Y)
 نقلت: أصبت أرضاً لم أصب مالَا أحب إليّ ولا أنفس عندي منها، فما تأمر به؟ قال : "إلن شُت. . .").
ـ ع ـ rov اشف سعداً وأتم له هجرته||(r)
 يعوده، فقال سعد: يا رسول الهّ، إني أترك مالَّلا وإني لم أتركُ إلا ابنة


#### Abstract

      ( (YrqV) (Yヶ৭ฯ)   



 ومسح وجهه وبطنه، ثم قال: ا(اللهم اشف سعلاً . . .". .
 غبر مسرف ولا مبادر ولا متأثل|"(1). سببه: أن رجلّا أتى رسول الشا
ولي يتمه، نقال: (اكل من مأل. . .".

## 鼒

(1) (1) في كترجه أبو داود (YAVY)

ماجه (YV|A) في آخر كتاب الوصايا. والبيهتي (Y^£/T).

## كتاب الأيمان والنذور

roq - عن أبي موسى قال: قال رسول اله على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير|"(1). سببه: قال أبو موسى: أتيت النبي نستحمله، فقال : پواأش لا أحملكم، وما مندي ما أحملكم علبهه فلبينّا ما شاء الها، ثم أُتي باببل، فأمر لنا بثلات ذور، قُلنّا: لا يبارك الها لنا لنا، أتينا






 فيما لا يملك وفي المعصبية وني الغضب، و(7V1A) في كتاب كفارات الأيمان، باب




 الكفارات، باب من حلف على بمين فرأى غبرها خيراً منها. والبيهقي (•) (OY/ ).
 البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فححلف بانه الذي لا إله إلها

 ورب الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الهَ ثم شئت (r).
سببه: أن يهوديّا أتى النبي
 أن يحلفوا . . .


 سببه: أن سـعـد بن أبي وقاص حـلف بـالـلات والـعزى، فقـال لــ


لا إله إلا اله. . .
 لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد|(')
سببه: أم امرأة من الأنصار أسرت، وأصيب العضباء، فكانت المرأة
(أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن يحـلف كاذباً متعمداً، وقال المنذري: وفي إسناده عطاء بن السائبب، وقد تكلم فبه غير واحد (عون المعيبود؛ .(1.r/9
(Y) (Y) أخرجه النسائي (YVY) في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة.





في الوئاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة






 في معصية الش ولا فيما لا يمنك ابن آدمج(1).
سببه: نذر رجل على عهل رسول النّ النبي

أعيادهم" قالوا: لا، قال : מأوف بنذرك، فإنه لا وفاء.... . .

وليقعد وليتكلم وليتم صومهس|(T)

سببه: بينما رسول الشا فقالوا: أبو إسرائلا، نذر أن يقوم في الشُمس ولا يقعد ويصوم ولا يفطر بنهار ولا يستظل ولا يتكلم" نقال رسول الش هِ

## 

(1) أخرجه أبو داود (Yا (Y (r) في كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر .




## كتاب الحلدود والليات

צ7 . ${ }^{(1)}$

فقال رسول اله

 والبئر الكئيرة الماء.

Y Y Y رسول الش سببه: أن محلم بن جثيامة اللئي قتل رجلّا من أشجع فيّ الإسبلام؛
 دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط،
 المنذري: في إسناده أبأبر يسار المقرشي، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقالل: مجهولن.

(Y)



فقال رسول الش لـ أدخل على نسبائه من الحرب والحّلئن ما أدخل على نسائي، ثم ارتفعت

 إني لم أجذ لما فعل هذا في غرة الإلساملام مثلًا إلا غنماً وردت فرمي أولها






 صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب الناره|(1).
سببه: جاء رجل إلى النبي
 مال تؤدي ديته؟ه قال: لا، قال:


 آرستله يبوه. . . . . .



 كتابب آداب القضضة، باب إنارة الحاكم على الخصم بالعفو، وألفاظهم متقاربة، واللفظ لأبي داود (1)

عليك ولا تجني عليه|(1)


 ثبت شبهي في أبي، ثم قال : (أما إنه لا يجني عليك. . .").

ر YV.
. ${ }^{(r)}{ }^{(1)}$




 تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، فقال: : „ألا اشههلوا أن دمها هلر") : (YVI

ملكت أبمانكم|"(r)













سبه: فجرت جارية لآل رسول الش

 ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحلود على ما ملكت أيمانكم"، .

كان خيراً لك|(1) .
 وقال لهزال: الو سترته . . ." . .
( ع Y Y توية لو تسمت بين سبعبن من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدل ولـوت أفضل من أن جادت بنفسها له عز وجل|"(r) .

سبه: أن امرأة من جهينة أتت رسول الشّ


 أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: الثقد تابت توبة. . ." .
 انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نببب كنبيب التيس؟ عليّ
(1) أخرجه أبو داود (1rVA؛) في كتاب الحدود، باب في الستر على أهل الحلود.


أخرجه مسلم (1747) في كتاب الحدود، باب من اعترف علي نفسه بالزنى، وأبو داود


 .(rYa ،rIA

أن لا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت بهل|(1). نيب، نبّ: صاح عند الهياج. تاله في القاموس .




 فانتصب لنا فرميناه حتى سكت، ثم قام رسول الش قال: ا(أو كلما... .IC.
: YV0 (والذي نفسي بيده لأتضبن ببنكما بكتاب اللّ، الولبيدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة ونغريب عام، اغد با أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت نارجمها)| (Y)
(1) أخرجه مسلم (179£) في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود












 والبيهقي (Y/r/A).

رسول الشا، أنتندك إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الختصم الآخر : نعمّ
 كان عسيفاً على هذا فزنى بأمرأته، وإني أخبرت أن علي ابني الـني الجرم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني ألمي أن على ابني
 "(والذي نفسي بيلهـ . . .".
 النضر بن كنانة، لا نقفو أُمنا ولا نتتفي من أبينا|"(1)

أنضلهم، فقلت: يا رسول الشه، ألستم منا؟ فقال : (انحن بنو النضر . . . .". . (Y) - YVV يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه (Y)
سببه: عن عبدانهُ بن محيريز قاله : سألت فضالة عن تعليق يد السارق
في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جيء إلى ....
( YVA
سرق بعضه بعضآ|(r)


(Y) (I\&AY) في (I\&\&V)


 (التلخيص" (79/£): لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها (r) (Y/A/Y) (Y) هذا إسناد فيه حجالج بن تميم، وهو ضعيف، والراوي عنه أضعف منه.

- rV9
(1)



 . الكهان)|

سببه: اقتتلت امرأتان من هذيل، ، فرمت إخداهمما الأخرى بححجر فقتلتهما وما في بطنها، فاجُتصموا إلى رسول اله غرة عبد أو وليدة، وقضى بلدية المرأة على عاقلتها، فقال حمال حمل بن النابلابغة



## 










 والبيهي (1/r/^):

## كتاب الأقضضية

 رسول رسول الش لما يرضي رسول الشال"(1)
سبه: أن النبي تقضي إذا عرض لك تضاء؟؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال : (إبإن لم تجد



 تفيه|(Y). إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر نفف حتى تبينه أو تكتب إليّ


تقضين . . . . .
(1) أخرجه أبو داود (ro4r) في كتاب الأتضية، باب اجتهاد الرأي ني التضاه، والترمذي (1) (IFYA) في كتاب الأمكامّ، باب ما جاء جاء في القاضي كيف بقضي، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ .
 النبي
 (og/V): هذا إسناد ضهيف، محمد بن سعيد هو المصلوب، التم بوضع الحدبث.
 الخصحمان فلا تقضين حتى تُسمع من الأخر كما سـمعت من الأول، فإنه
-أحرى أن يتبين لك القضاء|(1)
 رسول الله، ترسلني وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضـاء؟ فقال : وإن الشّ سيهلي تلبك وينبت لسانك، فإذا جلس . . . . .

Yイ£ على أهلها، وأن حفظ الماشبية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشِية ما

أصابت ماشيتهم بليل
سببه: كانت للبراه ناققة ضارية، فدخلت حائطاً، فأفسدت فيه، فكلم


كان جاهلا، ، ولا أطعمت إذ كان جائعاًّ)
سببه: قال عباد: أصابتني سنة، فدخلت حائطاً من حيطان المدينة، ففركت سنبْلَ فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضنربني وأخذ نوبي؛



 باب الحكم فيما أفسدت المواشي المي






، سץ
 ولا اطعمت إذ كان جائعأه فأمره فرد علي توبي وأعطاني وسقاً من طعام. YAT - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الش

سببه:..كان لسمرة عضد نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع

 رسول الله
 نقال: (أنت مضار" وفال للأنصاري : ॥اذهب فاقلع نخلها) .
YAV
ما كان أحبا ذلك أو كَ كرهاي|(r).

سنبه: أن رجلين الختصما في متاع إلى النبي بينة، فقال : (ااستهما على اليمين . . ." .
 بحب ضلالة العمل ما رزأناكم عقالاًا(r).
(1) أخرجه أبو داود (19rو) في كتاب الأتضية، باب أبواب من القضاء، وتال المنذري:

 والبيهي (10v/r)


 اليمن أيهم بحلف. واليهئي (TV/T).
 المنذري: نال الخططبي: إسناده ليس بذالك، وحسنه ابن عبدالبر ني الاستيعاب

سبه: بعث رسول الشّ







 ولولا أن ألش . . .). .


## كتاب الججهاد والسير


 مكاثراً بعثك الل مرائياً مكاثرآ، يا عبدالله بن عمرو علي أي جال (1)|"(1)

سببه: : قال عبدالله بن عـمرو: يا رسول اله: أخبرني عن الـجهاد
والغزو، فقال: (ايا عبداله بن عمرو ...". .
رو YQ.
غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى|"(Y).




 فقال : (اما أجد له في غزوته . . .) .
(1) (1) (YO14) في كترجه أبو داود الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الش هي العلبا.
والبيهتي (4/4T1).
(YOYV) في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو بأجر اللخدمة. والبيهتي (Y) (Y) أخر أبو داو (Y) .(rrv/r)
 سرتم مسيراً ولا تطعنم واديًا إلا كانوا معكمب|"(1)
 "إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسبراً ولا تطعتم وادياً إلا كانوا معكم" قالوا: : با با رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: : (وهم بالمدينة، حبسهم العذرها
 سببل الش كمثل الصآتم القانت بآيات الشه لا يفتر من صبام ولا صلاة حتىي يرجع المجاهد في سبيل الشّل|(r)
 تستطيعونها فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: (لا تستطيعونهال ثم
قال : ॥ميل المجاهد. . .". .
 ينفر الشا لكم ويدلخلكم الجنتة، اغزوا في سبيل الهّ، من قاتل في سبيل الشّ نواق ناقة وجبت له الجنةه| (r).
سبه: مر رجل بشُبب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته لطيبها فقال : لبو



 في كتاب المغازي، باب (




أخرجه الترمذي (••170) في كتاب فضائل الجهاده باب ما جاء في فضل الغدو والروواخ
في سنبيل الش، وفال: حديث حسن.
 الأرض ما أدركت نضل غدوتهم|"(1)
سببه: بعث رسول الش

 أصـحـبـك؟ه فـــلا: أُردت أن أصـلي مـعـك ثـم ألـحــهـمّ، قـال: الـو أنفت . . . . . .
Y90 - عن أبي هريرة عن النبي

 الحياض. قاله في المصباح
سببه: ذكر الشُهداءُ عند النبي رئِّهُ فقال: الا تجف الأرض من دم
الشهيد. . . . .


سببه: أن رسول الهُ
 قلت؟^" فقال الرجل: إني مم أرد هذا يا رسول الشه، إنما أردت القتل في

أخرجه الترمذي (OYV) في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الـفـر يوم الجمعة، وقال :
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.



 مبسندآ، ولكن معناه موجرد من رواية مالك وغيره.

( ع Y YV

سببـه : قال سلمة : لما كان يوم خيبر قاتل أخخي قتالَا شـديداً، فارتد
 مات في سلاحهه ، فقلت : يا رسول الله، إن ناسآ ليهابون الصالاة عليه يقولون


Y9^





 قال : ما على هـا اتبعتكك، ولحكن اتبعتك على أن أرمى إلى هـاهنا - وأثمـار



 هالته: "اللهـم هذا عبلك. . .") .


 (YهYA) الجههاد، باب من قاتل في سبيل الشه تعالىى فارتذ عليه سيفه فقتله. (Y) أخرجه النسائي (Yه (Y) في كتاب الكجنائز، باب الصـلاة على الشهذاء.
r99 - عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول اله
فلا عليك أن لا تعمل بعدهاه(1)
سببه: أن رسول الشا أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول اله، ، قال: (الفاركب" فركب فرساً له، فجاء إلى رسول الش
 رسول الا رِّ



 أحداً، نقال له رسول اله قاضياً حاجة، فقال له: ا"قد أوجبت. . .". .

فلا تقالثواه(r)
سببه: أن عبدالرحمُن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي



.[VV
 سبيل الشّ، وقاتلوا من كفر بالش، ولا تغلروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا

وليد||()
(1) أخرجه أبو داود (Y0.1) في كتاب الجهاد، باب في نضل الحرس في سبيل الشا تعالى



 باسم الش . . . ". .

 غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله بحب المحسنين،"(1)

باسم الش . . .
ع القوم، نمن أسلم منهم فاتبل منه، ومن لم بسلم فلا نعجل حتى أحدلث إلبك|(1)

 من عنده سأل عني، فأخبر أني سرت، فأرسل في إثري فردني، فأتيته' وهو


أو سمعتم مؤذناً فلا ثقتلوا الحدأَ)
=




 حسن غريب:



 إني سأكتب لك بالوصاة بعدي"(1)


 فلما قُدمنا على رسول الله صنعت وقال: (أما إن الش تد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذاه" ثم قال لي : شأما إني ساكتب لك . . ." .
 لم تُرنع خالةً||(r)
سببه: كان المغيرة بن شعبة إذا غزى مع النبي
فإذا رجـع طـرح رمـحـه حتـى يـحمـل لـه، فـتـال لـه عـلي : لأذكرن ذلـك لرسول.. اسله
r r•V
يعذب بعذاب النار إلا رب النار"|(r)"
 هذه؟" قلنا: نحن، قال: (إنه لا ينبغي . . .". .
(1) أخرجه أبو داود (•^•ه) في كتاب الأدب، باب ما يثول إذا أصبح.


وقال البخاري : لا يتابع عليه.

في كتاب الأدب، باب في قَّل الذذر .

ا
(1) ${ }^{(1)}$

سببه: قال أبو هريرة: بعثئنا رسول اله له

 الناز لا يعذب بها إلا الشأ، فإن وجدنتموها فاقتلوهماه، .

الرسل لا تُقتل لضربت أعناتكماه، ${ }^{(1)}$
سببه: أن رسول الهَ اله تقولان أنما؟ه قالا: نقول كما قال، قال: : أما والش لولا أن الرسل . . . . . .
 أجرت با أم هانىءي|(r)

 في كتاب الجهاد، باب كراهية حرقّ العدور بالنار .









 كتاب الجهاد، باب في أمان المرأها ولفظه: أن أم هانىيء أجارت رجلألا من المشركين
 أمنت".

سبه：قالت أم هانىء：ذهبت إلى رسـول الش



 نقال رسول اله

كل مسلم يقبم بين أظهر المشركين||(1).


 رسول الهّ، لمّ؟ قال：（الا نراءى ناراهماهاه．
 في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشبطان｜＂（r）． سببه：كان الناس إذا نزلوا منزلًا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الش
rוツ ـ عـن ذي الـجوشن قال：قال رسول اله






أَخرجه أبو داود（YYYA）في كتاب الجهاد، بُباب ما يؤمر من انضمام العسكر ．والبيهتي

## فيه، وإن شئت أن أتضيك به المختارة من دروع بلر|"(1)

 لها القرخاء، فقال: يا محمدل، قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال؛ : "الا
 كنت لأقضيه اليوم بغرة، قال: "افلا حاجة لي فيه").
 ( ${ }^{(1)}{ }^{\prime \prime}{ }^{\prime \prime}$

سببه: أن أم سُليم اتخلذت خنجراً أيام حنين، فكان معها، فرآها أبو!
 رسول اله
 رسول اله، اقتل من بـحدنا من الطلقاء، انهزموا بك ـ ـيعني يوم هووازن فقال : (ايا أم سليم، إن الش قد كفى وأحسن") .

مما صنع خالد"(r)
سببه: بعث النبي
 فجعل خاللد يقتل ويأسر؛ ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فقال ابن غمر : (1 أخرجه أبو داود (YVA7) في كتاب الجهاد، باب حمل السلاح إلى آرض العلوو، وقالن المنذري : والحديث لا يثبت، فإنه دائر بين الانتقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته .



 (1) (0/9) في كتاب آداب القضاة، باب الرد على الجاكم إذا تضى بغير الحق . والبيهقي: ( $110 / 9$ )

والش لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على



هذه بعد اليوم إلى بوم القيامة٪)
سبيه: قال رسول الش
ـ ع MIV الحبئة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم|"
 الخندق عرضت لهم صخرة، فقام رسول الش
 ضرب الثانية فندر الئلث الآخر فبرقت برقة، ، ثم ضرب الثان الثالثة فندر الثلث





 ضربـتُ الــالثة نرفـعـت لي مـداثنز الحبشة وما حولهـا مـن الـقرى" قـال


## 暴


(إن هذه لا نغزی بعد اليومه"، وقال : حسن صحيح. والبيهةي (Y|\&/Q).
(Y)


أبواب الغنيمة والجزية والأبرى

مثل هذا، إلا الخمسن، والخنمس مردود فيكم|"(1)

 غناتُمكم . . . .

بهم سنة أهل الكتاب|"(ب)
سببه: أن عمر بن الخطاب ذكر المحجوس فقال : ما أدري كيف أصنع
 "اسنوا بهمم. . . ." .
-
(1) أخرجه أبو داود (YV00) في كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشتيم من النفيء لنفسه
 عبداله بن عمرو.

 معناه متصل من وجوه حسان . والبيهتي (119/9)

## المطمم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له||(1)

سببه: لما أسر رسول اله
هالو كان المطعم. . ." .


 أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه اله علينا فليفعل||(1)

 الطائفين، إما السبي والما المال"، قالوا: نختار سبينا، فقام رسول الها

左 الأرض لّ ولرسوله، وأني أريد أن أجلبكم من هذه الأرضا



الجهاد، باب في المن على الأسير بغير فداء. والبيهتي (Y/q/ף)، (Y/Q).





 كتاب الأحكام، باب العرفاء للناس، وأبو داود (Y (Y الم) في كتاب الجهاد، باب في فداء الأسبر بالمالل .
أخرجه البخاري (YIVV) في كتاب الجهاد، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، =

سببـه: تال أبـو هـريـرة: بنيـنما نحـن في الـمسـجـد يومانـا خـرج
 فقالوا: قد بلغت، فقال: ا(ذلك أريد، أسلموا تسلمواه فقالوا: قد بلغ بالغت با أبا القاسم، فقال لهم: پاذلك أريده ثم قالها الثالثة، ثم قال : ا(اعلموا أن الأرض . . . . . .
 بحكم
 رسول اله هسول الشّ حكمك" قالل: تقتّل مقاتلتهم وتسبي ذراريهمم، فقال النبي بحكم الشاه .
 قريش حتى يبعث الشّ علبكم من يضرب رقابكم على هذاله( (Y).
(44\&ะ) : =




( المغازي، باب مرجع البني

 وأخرجه الترمذي (10A ) في كتاب السبر، باب ما با جاء في النزول على الحكمم، غن جابر بنحوه. أخرجه أبر داود (.•) (YV) في كتاب الجهاد، باب في عيد المشركين يلحقون بالمسلمين


 فكتب إليه مواليهم يقولون: يا محمد، والشا ما خرجوا إليك رغبر رغبة في دينك، وإنما خرجوا هرباً من الرق، نقـال ناس: صـدقا
 تريش حتى يبعث اله عليكم من بضرب رتابكم على مذاه وأبي أن يردهم وقال: الهم عتقاء الشها .
 في دين لبس فبه ركوع"(1).
 ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحسروا ولا يُ يُسشروا ولا يُ يُجَبَّا، فقال: \#لكم أن لا نحثروا ولا تعثروا، ولا خير في دبن ليس فيه ركوع" .
 المسلم، بسعهما الماء والشجر ، ويتعاونان على الفتان|"(Y).



 بالدهناء٪ قالت: فقلت: يا رسول اله، إنه لم يسألك السوية إذ سألك، إنما
=
 نقـال: قال رسول الش لُ الترمذي: حسن صحيح غريب. والبيهي (Y البي (YQ/Q).
 الطائف، وفال المنذري: وقد تِيل إن الحسن البحري لـم بسمع من عثمان بن أبي العاص
أخرجه أبو داود (r-V) في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إنطاع الأرضين.

هذه الدهناء عندك :مقيد الجممل ومرعى الغنـم، ونساء تميـم وأبناؤها وراء
 المسلم. . . . . .

## 

## أبواب الغلول



فو FY والمـخيـط فمـا نوق ذلك، فإن الـغـلول عـار علـى أهـله يوم القـبامة وشـنار . ${ }^{(1)}$

سبه: قال عبادة: صلى بنا رسول الشَ


 . ${ }^{()^{(1)}}$

سبيه: قال صالح بن محمد بن زائدة: دخلت مع مسلمة أرض الروم،
 عن أبيه عمر أن رسول اله فوجدنا في متاءه مصحفاً، فسأل سالمأ عنه فقال : بيعوه وتصدتوا بثمنونه.






( خيبر : (صلّوا على صاحبكم")، فتغيرت وجوه النّاس لذلك" (i).

سبه: أن رجاًّا من أصحاب النبي لبرسول اله هِّ
 يهود لا يساوي درهمين.








 رسول اله
 في كتاب الجهاد، 'باب في تعظيم الغلول، والنسائي (1409) في كتابب الجنائز، ' باب الصـلاة علي من غل، وابن ماجه (YA\&A) في كتـاب الـجهـاد، بـاب تـعظيـم الـغلنول. والبيهتي (1/9)




 نذر. والبيهتي (ITV/Q).

لواء بوم القيامة) (1)

 "ينصبب لكل غادر لواء يوم القبامة") وإنا قد بايعنا هذا الرجل على على بيع الهّ
 ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحلداً منكم خلعه ولا ألا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه.

أخرجه البخاري (VIII) (V) في كتاب الفتن، باب إذا فال عند توم شيناً نم خرج نقال

 أن لكل غادر لواء يوم القيامة. والبيهقي (^/ •17). $r 01$

## أبواب السير


"واله لــولا اله مــا اهــتــديـنــا ولا تـعــدقـنــا ولا صـــــنــنــا



سببه: كان رسول الله رِّ وارى التراب بياض بطنّه وهو يقول. . .
 ولن بضيعني اله أبلداً) (Y)
سببـه : لـما كـان يوم الـحـديبية أتى عـمـر رسول الها رسول الهه ، ألسنا على حق وهـم على باطل؟ فـى قال : بلى" قال : أليس قتلالانا في الجنة وقتلاهمم في النار؟ قال: "بلى") . قال : ففيم نعطي الدنية في :ديننا



 الجهاد، باب غزوة الاب الأحزاب. ( أخرجه البخاري (Y)
 باب صلح الحديبية.

ونرجع ولمـا بحكـم اله بيننا وبينهـم؟ قال: ايـا ابـن الـخطـب، إني رسول الشّ. . . .".
 إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرينه|(1).


 رسول اله
 أنس : فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب النبي وأنا رديغ أبي طلحة، فأجرى النبي فخذ النبي دخل القرية قال: دالشا أكبر ... .". .
 سفيان نهو آمن، ومن أغلق بابه نهو آمن")|(r)










$$
\begin{equation*}
.(1 \cdot / 4) ،(14 / 4) \cdot(00 / 4) \tag{Y}
\end{equation*}
$$



سبه: أن رسول الهُ سفيان بن حرب، فأسلم بمر الظهران، فقال له الـو العباس : يا رسول الشّه، إن أبا سفيان رجل بحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئاً، قال: : ا(نمـم، من دخل دار . . . .".

حبץ ـ عن ابن مستود قال: قال رسول الشا الباطل، إن الباطل كان زهوقآ، جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيده() سبه: دخل رسول الشّ نصب، فجعل يطنها بعود في يده ويتول: (اجاء الحق...").

## 㗕


 تفسير سورة بني إسرائيل باب:

ومن سورة بني إسرائيلن . والبيهتي (1/1-1).
ros

## كتاب الهججرة

في - عrV بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاده" وفي رواية : "إن


مجالد يبايعك على الهجرة، فقال: : الا هجرة بعد. ..").



سببه: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه، فقال: : يا رسول الشّ، اجعل



 "أبررتُ عمي، ولا هجرة، .

 (1) المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام


 واحدة، ولكم أنتم أهلز السفينة هجرتانه|(1).


 سبقناكم بالهجرة، فنخن أحق برسول الله (اليست بأحق بي منكم . . .".
.



 صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه، فقال له: ما لي ألهـ أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك مان ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسنول الش高㗕
 (Yor) (Y) في كتاب نضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم.
.أخرجه مسلم (17) في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من تتل نفسه لا بِكفر .
والبيهتي (IV/^).

## كتاب الإمـارة

ا

 كدره، نصفوه لكم وكدره عليهم||(1)
سببه: قتل رجل من حمير رجلاً في العدو، فأراد سلبه، فـمـنعه



 فاستُغضضب، نتال: الا تعطه يا خـالد، لا تعطه يا خـالد، هـل أنتم تاركوا. . . . .

 - (Y)
 داود (YV|Q) (YVY•) في كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى .
 (IAEY) في كتاب الإمارة، بابب وجوب الوناه ببيعة الخلفاء، وابن ماجه (YAVI) في (H) كتاب الجهاد، باب الوناء بالبعة .
 هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فبكثروبنها قالوا: فما تأمرنب؟ قال : :(أونوا. . . .1).
 بعئت رجلاَ فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري"(i)
 فلما رجع قال: : لو رأيت ما لامنا رسول الشا
§







سببه: قال
(1) أخرجه أبو داود (YOYV) في كتابب الجهاد، باب في الطاعة.


 والدلو؛ من وجه آخر عن أبي بكية وليس فيه قوله : لاخلانة نبوة. . ." وقال الترمذي : هذا حديث خسن صححيح •
 في كتاب الأتضية، باب؛ في هدايا العمال .

نوته كان غلولًا يأتي به يوم القبامةل" فقام رجل من الأنصار أسود فقال : يا
 وكذا، قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه. ...". .
ج؟

 في أثري، فرددت، فقال: (آتدري لم بعئت إليك؟ لا تصيبن شيئاً . . .".襄

غريب، لا نعرفه إلا من هذا الثوجه.

كتاب الأطعمة
(
(الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه||(1)
 من طعامه إلا لقمة، فلما دفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآلخهم، فضخحك


(r) عنده فقال : (لا استطعت)
 قال : لا أستطيع، قال: "لا استطعت" ما منعه :إلا الكِبْر، فما رفعها إلى فِيهِ

9 § 9
وكل ما وقع، أثبعك الله: وأرواكة|"(r)
(1) (1) (1)

 (IYAA) ماجه (YY9 (Y) في كتاب التجارات، باب من مر على مأثبة أو حائط، وقال الترمذّني: هذا حـيث حسن غريب.

سببه: قال رافع: كنت أرمي نخل الأنصار، فأأخذوني فذهبوا بي إلى

الجوع، قال : „لا ترم....".



سبب: أنه سأل رسول الهّ
 وجدتم غيرها .....
 طعام ضارعت فبه النصرانية||()
 . II. . . يختلجن

(1) أخرجه البخاري (1) 0وVA) في كتاب الذبائت والصيد، باب أهاب المعراض بعرضه،





 أخرجه أبو داود (ケV^) في كتاب الالطعمة، باب في كرامهي التقذر للططام، والترمذي
 كتاب الجهأد، باب الأكل في تدور الـشركين، ولنظ أبي داود : أن رجالً قال: : إن من الطعام طعاماً آتحرج منه، نقال: ملا بختلجن في صدركُ . ." وتال الترمذي : حديث حسن. والبيهي (rva/N).

(8401) في كتاب الأدب، باب في تغير الأسماء. والبيهتي (ro/9).

سببه: قـل أنس ذ ذهبت بعبدالهّ بن أبـي طلحة الأنصـاري إلى رسول اله (هل معك تمر؟") فقلت: نعمّ فناولته تمرات، فألقاهن في فيه فلاكهن، ؛ثم
 ("حب الأنصار التمر").
 من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالٌ القرية||(1).
سبيه: قال غالب: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول اله
 الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال : (أطعم أهلك. . .").

إسرائيل مُسِخت دواب في الأرض، واني لا أدري أي الدواب هي|(r)


 الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي" فلم يأكل منه ولم ينه.


 .

 باب الضب، وتال الحافظ في (الأنتح" (4/4ז1): وسنده صحتح.



$$
\begin{aligned}
& \text { بسالفتها|"(1). تال في القامس : ما نتدم من العنت. } \\
& \text { سببه: مر الـنبي } \\
& \text { أذنها . . . . }
\end{aligned}
$$

## 

 البوصيري (ّ/ه9): هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي .





 وتحلق عانتك، نذلك تمام أضحيتك عند الشّها .
 الحجة وأراد أحدكم أن يضنحي نليمسك عن شعره وأظفارهس)(r)

سبيه : ما جاء في رواية مسلم عن عمرو بن مسلم الليثي قاله: كنا في
 المسيب يكره هذا وينهى غنه، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك المانـ،
(1) أخرجه أبوداود (FVA9) في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي (ألماء؟) في كتاب الضصحايا، باب من لم يجد الأضصحية.






فقال: يا ابن أخي، مذا حديث قد نُسي وتُرك، حدئتني أم سلمة عن رسول الهُ
 يوني منه الثني|"(1).
سبه: عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل قال : كنا مع النبي كِ
 roq - عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الها وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فاردت أن نعينوا فيهم|"(r) . سببه: قال رسول اله وني ببته منه شيء" فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الشاله ، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال : ا(كلوا وأطعموا . . . . .

البهائم أوبد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذاهِ(r) ' أرابد: الوحوش نغرت من الإنس . ثاله في المصباح.

أخرجه أبو داود (YVQ9) في كتاب الضهابا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن











 الناد من البهائم، وألفاظهم متفاربة. والبيهتي (Y£T/Q).


 الغنم ببعير، فند منها بعير، فطلبوه، فأعياهم، فهوى رجل بسهم،



- وتصدتي بزنة شعره فضهة)

سـبـبه: أن رسـول اللّ
فاطمة . . . . . .
 عتر ومن شـاء لـم بـعتر، ومن شـاء فرع ومن شاء لـم يـقرع، في الـغـــم أضحيتهاه( ${ }^{\text {(T) }}$
سبه: أن الحارث لقي رسول الله



 العتيرة، شاة كانواً يَنبحونها لآلمتهم. والفرع: أول ولد نتجهه النأتة أو الغنم كانوا يذبحونه لآلهتهم.

## 㗕






## كتاب الأشربة

 إذن عن فيك)|" (1)
سبه: أن النبي أراها في الإناء؟ قال: (أمرقها"، قال : فإني لا أروي من نغس واحد؟ قال: |أبن القدح إذن عن فيكه.
 علبه عودآ) .
سببه: قال جابر : كنا مع رسول الش
 فيه نبيذ، فقال رسول اله






 ( أخرجه مسلم (Y\&Vr) في كتاب نضائل الصحابة، باب من فضاثلا أبي ذر .

سببه: قال أبو ذر في قصة إسلامه وقدومه على النبي


 غفار، فقال : "امتى كنت هامنا؟" قلت: كنت هنا منذ ثلالثالين بين ليلة ويوم،
 حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع، فال: : وإنها . .

يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال|"(1) (1)



 قال: : (اعرق أهل النار أو عصارة أهل النار".
( Y YV - عن ديلم بن فيروز قال: قال رسول الشا

 شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى بالى برد
 غير تاركيه، قال: إإن لمُ يتركوه قاتلوهم" .



 أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: : (اششربوا ما حلّ"، .
 أوكيتم عليه|(r)
سببه: أن رسول الهّ لغطاً، فقال: (اما هذا الصوت؟؟ قالوا: لهم شُراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال: (افي أي شيء تنتبذون؟" قالوا: ننتبذ في النقير والدباء، وليس لنا ظروف، فقال: پالا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليها فلبث ما شاء أن يلبث، نم رجع عليهم، فإذا هم قد أصابهـم وباء واصغرورا، قالن إلا

 وكى أوكاما من الوكاء وهر رباط القربة وغيرها وكا
. rV. هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماءث| (r)
 الركن، ودفع إليه القدح، فرفعه !!لى فيه فوجده شديداً، فرده على صاحبه،










$$
\text { والبييتي (r.0/ } \cdot \text { ). }
$$

فقال رجل من القوم: يا رسول الهّ، أحرام هو؟ نقال : (اعليَ بالرجل")، فأتى به، فأخذ منه القدلح، ثم دعا بماء فصبه فيه، ثم رفعه إلى فيه فيه فقطب؛ ثم دعا بماء أيضاً فصبه، فيه، ثم قال: : إذا اغتلمت . . ." .




سبه: قال فيروز : أتينا رسول الله

 بالزبيب؟ قال: (اانبذوه على غدائكم....". .

## 

 (oVrq) (أي كتاب الأثبربة، باب ذكر ما يجوز سُربه من الأنبذة وما لا يجوز .

## كتاب اللباس والزيـنة

ول ـ ع ع



 قال : "أبلي وأخلقي... ." . .


$$
\text { خبالاه| }{ }^{(r)}
$$

سببـه: قال النبب القيامة)، فقال أبو بكر: يا رسول الهّ، إن إزاري يسترخي إلا ألا أن أتعاهده، فقال رسول اله ـ rV६

أخرجه البخاري (r-vI) في كتاب الجهاد، باب من تكلم بالفارسية، و(049r) في



 إسبال الإزار .
يزّدن عليهـ)|(1)

سببه: قال رسول :اله القيامة" فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن؛، قال : (افيرخين ذراعاً، لا يزدن علهه) .







 كرهت أمرأ وأعطيتنيه، فمبا لمي؟ قال: "إني لم أعطكه . . .".




 والبيهتي (7/0)

 لبس الديباج المنسوج بالذهبـ


سببه: جاءت هند بنت هبيرة إلى رسول الل ذهب، فجعل يضرب يدها، فدخلت على فـلى فاطمة تشكو إليها، فانتزعت




( عن - rv^ تصنع قرطين من نضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير||"
سبه: أن امرأة أتت رسول اللَ
 "طوق من نار" قالت: قرطين من ذهب؟ قال: : "قرطبن من نار" قالت: يا

rra
ياككلوا من طيباتهم في حياتهم الدنيا||(r).



$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه النسائي (O1! (O) في كتاب الزينة، باب الكـرامية للنساء في إظهار الحلي }  \tag{1}\\
& \text { والنذهب . }
\end{align*}
$$



 (Y)



.(YVI/I)

رسول الهُ

 هؤلاء أهلي أكره أن ياككلوا من طيبانهم في حياتهم الدنيا، يا ثيا ثوبان، اششتر
 (الثياب) وغيبم أحمر يكُون في الجدب، وحن ونيار القوم. قاله في القاموس : -

المحيض لن يصلح آن برى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفيهـ" (1) سبه: أن أُسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللّ رقاق، فأعرض عنها وقالْ : (إيا أسماء، إن المراة. . . .").
 إنما هو أبوك وغلامك)(Y)

 رأسها، فلما رأى رسول اله هِ
 ومن أظلم ممن ذهب بيخلت خلقآ كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو لبخلقوا خبة، أو ليخلقوا شعيرة|"(r).

أخرجه أبو دأود (£ - (£) في كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، وفال: هذا مزسل، خاللد بن دزِّك لم يدرك عائشة .




 كتاب اللباس، باب تحريْم تصوير صورة الحيوان.

سببه: دخل أبو هريرة دار مروان، فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت
رسول اله
ץرّ - عن ابن عمر فال: قال رسول اله (أنا والرقمه|)
سبب: أتى رسول الهُ

 إلى فاطمة فأخبرها، فردته إليه تقول: فما تأمرنا به فيه؟ فالل : (قل لها فلترسل به إلى بني فلانها .
(r)

إلى أبي جهم وائوني بأنبجانبة أبي جهم، نإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي")
 نظرة، فلما انصرف قال : מاذهبوا...." .
 فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاكي،"(r). قِرام: قال في القاموس: قِرام،

( $10 \cdot$ (






 كتاب اللباس

,(0909) في كتاب اللباس، باب كرامية الصلاة على التصاوير .

الستر الأحمر، أو ثوب ملون من صوف فيه رقم ونقوش، أو ستر رقيقّ .
سـبـبـه: كـان قبرام لـعـائشـة سـتـرت بـه جـانـب بـيـتها، فـــالن لـهـا
رسول اله

(1) دخلت فرأيته ذكرت الذنياهِ

سببه: قالت عائبشة: : كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الماخل إلـول إلـا

r MAV
فيه جرس|"(Y)

 يقول: „لا تدخل الملائكة . . .". .


- أظفارك بالحناءه| (N)

 امرأة هي أو رجل" قالت: بل يد امرأة، قال: (الو كنت... .").






 ．السواده｜（1）
سببه：أتي بأبي قحافة يوم الفتح، ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله摔率率


 في كتاب اللباس، باب الخضضاب بالسواد．والبيهتي（r）／V）．


## بكتاب الصلب


 يُذهب الله به خطاياه كما تُذهب النار خبث الفضة|(1)



( أذى من مرض فما سواه إلا حط اللّ به سيياته كما تحط الشُجرة ورقهاه

 أوعك كما يوعك رجلان منكم" قلتُ : ذلك بأن لك أُجرين؟ قال: "أُجل، ما من مسلم......".


(1) أخرجه أبو داود (r:ar) في كتاب الجنائز، باب عيادة النساء.


 كتاب البر والصلة، بابُ بؤباب المؤمن فيما بصيبه من المرض أو الو الحزن.


 لو . . .
rar ـ ع عن زيد بن أسلم قال: قال رسول اله أنزل الأدواء|"(1)



أطب؟" فقالا : أوفي الطب خير يا رسول الشّ؟ فقال : "آثزل الدواء . . ." .
 من النار"(r)
سبيه: كان غلام يهودي يخدم النبي


 بطن أخبك|"(r)
= من وجه محفوظ.
 أخرجه البخاري (Y (Y (Y ا
 ( $\mathrm{r} \cdot \mathrm{T} / \mathrm{q}$ )




$$
(r \varepsilon \varepsilon / q)
$$

سببه: جاء رخل إلى النبي

 فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً، فقال له: (اصدق الهُ وكذب بطن أخيك" فسقاه فبرأ.

 ملدود، واللدودَ ما يُهَب بالمسِع من الدواء في أحد شفي الفم.
 أن لا تلدوني، نقلنا: كراهية المريض للدواء، فلّما أفاق قال: : ألم أنهكمم أن تلدّوني؟" فقلنا: كزاهية المريض للدواء، فقال : „لا يبقى أحد. . .")"
俍 - rav
 تمرات من مجوة الملِينة، فلبجأهن بنواهن، ثم ليدك بهن،(٪).
 فوضع يـده بــن ثـديني حتى وجـدت بردهـا عـلى فؤادي، فـــال: : إإنك رجل......






 هصعبب بن سعد عن سعـد، وقالل أبو زرعة الرازي : مسجاهـد عن سعد مرسل. . اعـرن المعبود: • •

## 


 كان . . .
 من هذا، نهو أنفع لك|"( ${ }^{\left({ }^{(1)}\right.}$
سبه: دخل رسول الهُ
 رسول الشا الـمـنـر شـعـيرا أو سلقـأ وجاءت بـه، فتـال رسول اله هذا. . . . .
-•• • ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الشّ مما تداوون به خير فالحججامة)|(r)

سـبـه: أن أبـا هـــد حـجـم رسـول الشا
 كان. . . . . .
 على من كان قبلكم، فجعله الها رحمة للمؤمنين، ما من عبد بكون في بلد



 حديث حسن غريب.


والبيهقي (\$1/Q؟(4).

يكون فيه فيمكث فيه لا يخرج من البلد صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبّه إلا ما كتب الش له إلا كان له مثل أجر شهيدل|(1)

عذاباً . . .". .
بايعنال؛(r)
 "(ارجع نقد باععناك") .
" (يقولون أفلا دنع عن ضاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئآهاله

 النبي

ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون)|(8).

 - 任

أخرجه مسلم (YYY) (YY) في كتاب الساملام، باب اجتناب المجذوم ونحره، والنسائي
(
باب الجذام
(\%)


سبعون ألناً بغير حساب، ومسلم (YY) في كتاب الإيمان، باب الدليلز على ذخول =
 الرميط، والنبي ومعه الرجل والرجلانلان، والنبي ليس معه أحده، إذ رفنع لئي
 إلى الأنق، فنظرت فإذا سواد عظبم، فقبل لي: انظر إلى الأنق الآلخر ، فإلذا

 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم : فلعلهم الذين الذين صحبوا

 فبه؟" فأخبروه، فقال : (اهم الذين لا برقون ولا ولا بسترتون ولا ولا يتطيرون،
 منهمه، فقال: : أنت منهم"" ثم قام رجل آخر فقال : ادع اله أن يجعلني منهم، فقال : (اسبقك بها عكاشة").
ه• ع ـ عن أبي خُزامة - ويقال ابن أبي خزامة ـ عن أبيه قال: قال رسول الشا
 نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الشّ شيئأ؟ قال: "هم من قدر الشه"

شيء سابق القدر لسبقته العين|(T)
= القيامة، باب (17) (1)





سببه: أنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعمه، فإنه لو كان شيء. . . . . .
 (1) الشبطانه|
 الشيطانه .

لا
فإنها لا تزيدكُ إلا وهنآ.).


 ما يكره فليقل: اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت، ولا يلا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك)|
 ترد مسلماً، نإذا رأى أحدكم ما يكره. . . . . .
=
 فَسِ المكي مرسنَا




 صحبة له تصح، وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس، فعلى هذا بكا بكرن التحدبث مرسلأ. (عون المعبرد: ••/ه1/1 \&).
.
 فيها أموالنا، فتحولنّا إلى دار أخرى، فقل فيها عددنا، وقلّت فيها أموالنا،

(£) ( ${ }^{(1)(1)}$
سببه: سحر رسول الله

 أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثـم قال أحدهما لصـا الرجل؟ تال: مطبوب، قال : ومن طبه؟ قالل: لبيد بن الأعصـم اليهودي من


 ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الثنياطين" قالت : يا رسول الهّ، الها أفأخرجته؟ قال: (الا، أما أنا نقد عافاني والطلع من النخل شيء بخرج كانه نعلان مطبقان.

(1) أخرجه أبو داود (rar\&) في كتاب الطب، باب في الطيرة.

رأخرجه مالك (QVY/Y) في كتاب الاستئذان، باب ما يتقي من الشتؤم عن يحيى بن
سعيد مرسآل بنحوه. والبيهتي (A/• £1).






لموت أحد ولا لحباته، ولكـن ربنا تبارك اسممه إذا تضى أمرأ سبح حمّلة


 الخبر هذه السماء الدنيا، فيخطف الجن السمع نيقذلونون الثى أوليائهم ويرمون،
 سبه: بينما رسول الها



 بخطفها الجني، فيقذفها في أذن وليه، فيخلطون معها مئة كذبة||(N)

 الكلمة . . . .

## 

(1) (1 أخرجه مسلم (YYYQ) في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، والترمذي

رجال من الألْصصار .


 والبيهقي (A/Ar1).
والبيهقي (A/A (1) .



سـبـه: أن رسـول اللا

 الصالحة يراها المؤمن أو ترى لهس|(T)
(1) أخرجه مالك (90V/Y) ني أول كتاب الرئيا، عن عطاء بن يسار مرسغَ.
 |"الرؤيا الصالحة|| .
,أخرج الترمذي (YYVY) في كتاب الرؤيا، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشبرات، عن

 المبششرات؟ تالل: هارئيا المسلمه، وهي جزء من من أجزاه اللنبوةه، وقال التُرمذي: هذا ححيث حسن صحيح غريب من هذا الوجه الريه

 عبادة، وتال الترمذي: حديث حسن، وفال المزي في (تحفة الأشرافه( (YT\&/£): وأبو
سلمة لم يسمع من عبادة.
 الكُّنْتَا (

سببه: :قال عبادة: سألت رسول اله



من النبوة إلا الرؤيا الصالّحة||(1)
سببه: كان النبي أحد منكم الليلة رؤيا؟|": ويقون: (البس يبقى . . ").襄

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه مالك (40V/Y) في أول كتاب الرئيا، وأبو داود (0.|V) في كتاب الأذبب، } \\
& \text { بأب ما جاء في الرؤيا. }
\end{aligned}
$$

## كتاب العلم


(1) (1)


 ويدعون الهّ، نإن شاء أعطامه، وإن شاء منعهم، وهؤلاء بتعلمون ويعلمون، وإنما بُعثت معلماًا ه .
 عن النفر الثلالثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الش عز وجل فآلآها الشّ، وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الها منه، وأما الآخر فأعرض، نأعرض الها عنه||(r)

سببه: بينما رسول الشّ






 والبيهقي (YYY) .

رسول اله
 أخبركمم . . . . .
§l9 - ع من بعدي يطلبون العلم؛ فرحبوا بهم وحيومم وعلموهم|"(1)
سبب: قال الحسن: دخلنا على "أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البنيت، فقبض رجليه نم قال: دخلنا على رسول اله مضطجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجلنه ثم قال : إإنه سبأتبكم . . . A. . をr. إلى الها اللذين يزورون الأمراء|(Y)


 بأعمالهم؛ وإن من أبغضل . .". . جب: بئر لم تُطوَ . قاله في المصباح.
 .مثل البيضاء، ليلها ونهازها سواءاء|(r)
 ونتخوفه، فقال: :آلفقر تخافون؟ والني نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباً

أخرجه ابن ماجه (Y\& (Y) في المقدمة، باب الوصـاة بطلبة العلم، وقال البوصيري

ونسبه إلى وضع الحديث غير واحد.



أخرجه ابن ماجه (0) في أول المقدمة .

حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هِيَّ، وايم الش لقد تركتكم. ...". .
(اكتـب،
فوالذي نفسي بيده ما بخرج منه إلا حق"|(1)
سبه: : قال ابن عمرو : كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله
 يتـكلم في الغضـب والرضىى، فأمسكـت عن الـكتـاب حتى ذكرت ذلك لرسول الهَ
 (Y)|" ${ }^{(Y)}$

سبه : تلا رسول اله هِ



الجنة عند رجلهاهِ)
سببه: أن جاهمة جاء إلى النبي أغزو، وقد جئت أستشـيرك، فقال: (هل لك من أم؟" قال: نعـمه، قال: "اغالزمها . . . . . .



 (YQ9६)


 وابن ماجه بنحوه (YVA) في كتاب الجهاد، باب الرجل (الج يغزو وله أبوان .
 فاعلين فردوا السلام، وأمنئوا المظلوم، واهدوا السبيل|(1)
سببـه: أن رسول الش الطريق، فقال: (إن كنتم لا بد....".

الكتاب نقولوا: وعليكم|"(r).

سببه: أن يهودياً: مـر برسول اله

 عليكم....

ع ـ ع ع ع ع أتحب أن تراها عريانة؟||(1)

سبه: أن رجلا سأل رسول اله (انعم" فقال: إني معها في البيت؟ فقال: : (استأذن عليها"، فقال : إني خادمها، فقال: : (استأذن عليها، آتحب أن تراها عريانة؟ه قال: لا، قال: (فاستأذن علبها).
(1) أخرجه الترمذي (YVYY) في كتاب الاستـذانان، باب ما جاء في الجالس على الطرين، ،




 الأدب، باب رد السلام على أهل الذأمة. أخرجه مالك (9TM/T) في أول كتاب الاستنذان، وقال ابن عبدالبر في التكمهيدل"
 صتيح مجتمع على صحة! معناه .
§ اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة)|"(1)

سببه: قال قيس بن سعد: زارنا رسول الهُ

 رسول الشا
 يا رسول الشه، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك رداً خفياً لتكثر علينا من

 يقول: (اللههم اجعل صلواتك. . . . . .



إليه، فقال : מلا تقوموا . . .". .
 المغضوب عليهم؟(r)
سببه: أن رسول الشَ يده اليسرى خلف ظهره، واتكا على ألية يده، فقال: (أثقدل...").


 غالب واسمه حزور، ثم ذكر أترال العلماء فيه واختلاذهم في ترئبه وتضعيفه. (عون المعبرد

(r) - غن أبي هرئرة قال: قال رسول اله (i) بحبها الش عز وجل)

ضجعة لا يحبها اشَ عز وجل" .
(إ
نحمد اله نيسمتوه، فإن لم بحمد الش فلا تشمتوه||(\$) .

سببه: قال أبو بردة: دخلتُ على أبي موسى وهو في بيت بـينت


 "إذا عطس أحدكم....").
 ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$
 لهم: يرحمكم اله، فيقول: "إيهليكم الشا ويصلح بالكم"،
 (s) متاعك بالطريق)

سببه: أن رجـلا جـاء رسول الش
(1) أخرجه الترمذي (FVMA) في كتاب الأدب، باب ما جاء في كرامبة الاضطجاع غلى البطن



أخرجه أبو داود (01Or) في كتاب الأدب، باب في حت الجوار. .

فاصبر" فأتاه مرتين أو ثلاثأ، نقال : (اذهب فاطرح متامك بالطريت" ففعل،
 به وفعل، وبعضهـم يدعو عليه، فجاء إليه جاره نقال له: ارجع فإنك لن لن ترى مني شيئًا تكرهه.
هr ـ ع عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اله بسمون بأببائهم والصالحين تبلهم|(1)
سببه: قال المغيرة: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون:

على رسول اله דrを - عن النعمان بن بشير أن رسول الشَ
 هذا العنقود فأبلغه أمكل" فأكله النعمان، فلما كان بعد ليال قال له: (الما فعل اللنقود؟ هل أبلغنه أمكه قال: :لا، فسماه غدر .

نزع الشه الرحمة من قلبك|(r).

سبه: جاء أعرابي إلى رسول الهّ


(1) أخرجه مسلم (Yاro) في كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بابي القاسم وبيان ما


(94/ヶ) : هذا إسناد صصبح رجاله ثقات.

 الأدب، باب بر الولد والإحسان إلى البنات. والبيهقي (V/V) .

سببه: قال رسول أنّ
 الثرى من العطش، نقال الرجل كان بلغ مني، فنزل البئر فملا خفه ماء، لمال ثما أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى
 أجرآ؟ فقال: ("في كل كبد رطبة أجر").

هـ في هذه البهيمة التي ملكك الشا إياها، نإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه|(َ)
 رأى النبي
 الأنصار، فقال: :لي با رسؤل الشه، فقال له: (أفلا تتقي الشّ . . .".
 كل يوم سبعين مرة|"(ب)







 والبهائم
 كتاب البر والصلة، باب ما جاء في العفو عن الخادم، وقال: حسن غريب.

الخادم؟ فصمـت، ثم أعاد عليه الكالام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: "اعفوا عنه. . . ."

فإذا صلى نهو أخوكة!(1)
 رسول الهّ، أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى (نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم، وأطعموهم مما تأكلون" قالوا: فما فـا ينما
 を جاعرتيه
 "(فواسل لا أسمه إلا أتصى شيء من الوجهه" وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه.
 الكذب|(r)
سببه: أن رجلا قال لرسول الها خير في الكذبه قال الرجل : أفأعدها وأقول لها؟ فقال : (الا جناح عليك").
(1) أخرجه ابن ماجه (1919) في كـاب الأدب، باب الإحسـان إلى المـمـالبك، وقال
 في أخرى، وضعفه البخاري والترمذي والنسائي ويعفوب بن نيّية وابين المدليني وابن

(Y) أخرجه مسلم (YIM (Y) في كتاب اللباس، باب النهي عن ضرب الحيران في وجهه ووسمه فبه.


النبي النبي
§ ! تعطه شيباً كتبت عليك كذبة|)

 قالت: أردت أن أعطيه تمبراً، فقال: : (أما إنك لو . . .").

 أحسب كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منها)| (r)
سببه: أثنى رجل غلنى رجل عند النبي
 7؟ النوقش(r)
 الناقةه فقال: : يا زسول الشه، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: (اوهل تلد الإبل إلا النوقه"
 فإنك إذا تلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: لِقوتي، ولكن قل :


 (rv\&\&) في كتاب الأدب، باب المد
( ( أخرجه أبو داود (£99^) في كتاب الأدب، باب ما جاء فاء في المزاح، والترمذي (1991) في كتاب البر والصلة، بابن ما جاء في المزاح، وتال: صـحيح غريب.

## بسم الش، فإنك إذا تلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل النباب|(1)

سبيه: عن أبي المليح عن رجل أنه قال: كنت رديف رسول الشا فعثرت الدابة، فقلت: تعس الشيطان، فقال: پالا تقل ....". .
 لأجلس إذ وتع الشيطان،(r)

 الثالثة، فانتصر أبو بكر، فقتال رسـول اله رسول الشه؟ نقال رسول الشا
 الشيطان" .
 وأثنيتم عليهم||(r)
 ما رأينا قومأ أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنـا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة، وأثركونا ألا في المهنأ حتأ حتى لقد خفنا ألنا أن يذهبوا بالأجر كله، قال: „لا، ما دعوتم...."٪.
أخرجه أبو داود (£هAY) في كتاب الأدب، باب (^0).


 أخخرجه الترمذي (YAV) في كتاب صفنة القيامة، باب (؟ § §) وقال : هذا حديـ حسن
 مختصراً بلفظ: أن المهاجرين قالوا: يا رسول الشه، ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال :

 سبيبه: قال جـابر : غزونا مـع رسول الله
 فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا وقال الأنصاري : يال الأنصار ، وقال المهاجري: يال المـهياجرين؛ فخرج النبي الجاهلية؟" ثم قال: : (اما شأثهم؟") فأخبر، فقال : "ادعوها، فإنها منتنة") .


 رسولع الله، أخخبرني بعمـل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال : „لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك
 قال : „آلا أدلك على أبواب الخير؟؟" قلت : بلى يا رسؤل الله، قالٍ : الصوم جنة، والصدقة تطفىء اللخطيئة كمـا يطفىء الـماء النار، وصلاة الرجل من
 تـم قـال : „ألا أخخبـرك بـزأس الأمـر وعـمـوده وذروة سـنـامـه؟" قـلت : بـلى يـا رسول الله، قال : "رأس الأمر الإسلام وعموده الصحلاة، وذروة سنامة اللجهاد")
 (گكف عليك هذا") - وأشارَ إلى لسانه ـ قلت : يا نبي الله، وإنا لمؤا الخذونِ بما نتكلم به؟ قال : "الككلتك أمك . . . . . .
 ، (... . .

 ومن سورة المنافقين .


(ألا تزكوا أنفسكم، الشَ أعلم بامل البر منكمب|(1)
سببه: قال محمد بن عمرو بن عطاء: سميتُ ابنتي برة، فقالت:


 بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيهه| (Yا


§ أنت، قل: ومن بعص الشّ ورسولد||(r)



الموت||(5)





 من الحخطبة. والبيهعي (
 (YIVY) الرخاع، باب ما جاء في كراهية الدُخول على الدغيبات. والبيهقي (4/V) .
 أفرأيت الحمو؟ قال : »الحمو الموت).
 رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو أثنان"(1) .

سببه: أن نفراً دخلوا على أسمماء بنت عميس، فذخل ألبو بكر - وهر وهي



§oV عليكم||(r)


 يدخلن "هؤلاء عليكم"] .
§O^


 اللباس، باب إخراج المتنُبهين بالنباء من البيوت، ومسلم (• (Y|A) في كتاب النـلاملام،


 المخنثين، و(Y) (Y) في آخر كتاب الحدود، ولفظ أبي داود وابن ماجه: أأخرجوه من بيوتكمب" .



سبه: قالت أم سلمة: كثّ عند رسول الش الش الحارث، فأقبل ابن أم مكتوم ـ وذلك بعد أن أمرنا بالحبا
 ولا يعرفنا؟ قال : أأنعمباوان . .."..
\& لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريته|"(r) سببه: أن رسول الهُ النساء في الطريق، فقال : ااسنأخرن. . .". . تخرجن لحاجنكن4|"


 تخرجين، فانكفأت راجعة ورسول اله





 أخرجـه أبـر داود (OYVY) في كتاب الأدب، بـاب في مشني النـساء مـع الـرجـال في


 الإنسان . والبيهقي (AN/V) .

وكذا، قالت: فأوحي إليه وإن العُزق في يده ما وضعه، فقـال: מإنبة قد أذن . . . . .
(7) - عن أْس قال: قال رسول اله أسبرع فيهم من نضح النبل|(1)
 رواخة يمسي بين يديه ويقول:




 جبريل معكه، (Y)
 المشركين. . . . .
 توم عيدآ، وهذا عيدناه(r)
 (YAVY) صحيح غريب من هنا الوجه .




حسان بن ثابت. والبيهتي (• (YYV/I) بلفظ : Dأهجهم . . . " الحديث. .




سببه: قالت عائشة: دخل عليّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين، فقال أبيا أبو
 رسول الهّ

وتولي بالذي كنت تقولين|(1) .

سببه: قالت الربيع: جاء رسول الشا وجلس على فراشي، فجعل جويريات لنا يضربن بالدن الدن ويندبن من قن قتل من
 رسول الش هِ

 الضيف الذي ينبغي لهم||()

ق =


 (INAA)








 كرهأ نخذواII. . والبيهي (19V/a).

سببه: إن عقبة قال للنبي فما ترى؟ فقال: (إن نزلتم....").
77 7 - عن أبي هسعود الأنصاري قال: قال رُسول اله اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع"|"(1).
سببه: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب: وكانّ له غلام لحام، فرأى رسول الشا اصنع لنا طعاماً لخمسنة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي فصنع ثم أتى النبي
 قال: بل آٓذن له يا رسول اله.
 فلان وفلانة|" ${ }^{(r)}$
 بعض نسائه، فقالت: والني بعثك بالك بلحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى إلى أخرى فقالت مثل ذلك، وقلن كلهن مثل ذلك، فقال رسول الشا









 ومسلم (Y•ه) في كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف.

صبياني، قال: : فعلليهم بشيء ونوميهم، فإذا دخل ضبيفنا فأريه أنا نأكل، ،فإذا
 الـضـيـف وبـاتـا طـاويـيـن، فـلمـا أصـبـح غــدا إلـى رسـول اله


سوآتك يا مقداد|"(1)

 فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي



 فصلى ثم أتى الشُراب فكُشف عنه فلم يجـد فيه شيئلاً، فرفع رأسه إلى
 وأست من سقاني" فأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فألذيحه الطـا لرسول اله ونَ





 فيصيبان، منها؟" فقلت: والذي هني بعثك بالحق، ما ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس
(1) أخرجه مسلم (Y:00) في كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف.

كتاب الذكر واللدعاء


- رطبآ بذكر الله تعالى"(1)

سـبـه: أن رجـاَل قـال: يـا رسـول الله، إن أبـواب الأخـير كــيـرة، ولا أستطيع القيام بكلها؛ فأخبرني بشيء أتشبث بـه، ولا تكثـر عللي فأنسىى قال: "الا يزال لسانك . . ." .

غ EV.



 غنيمة من هذا البعث، : فقال النبي




 وهو ضعيف في الحدينث .


$$
\varepsilon \cdot \wedge
$$

سبب: كان رسول اله
 المفردون يا رسول الش؟ قال: (الذاكرون الشا كثيرأ والذاكرات، .

الاستغفار؟ تستغفر الش في اليوم سبعين مرةه(1) .

سببه: قال حذيفة: كان في لساني ذَرَبْ على أهلي، وكان

 الناس، إنكم لا ندعون أصم ولا غايبآ، إن الذي تدعونه بينكم، وبين أعناق ركابكم|"(r)

 الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم" ثم قال: "ابا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنت؟؟"
=
 أخرجه ابن ماجه (YAIV) ني كتاب الأدب، باب الاني (190/r) : هذا إسناد فيه أبر المغيرة البجلي مضطرب الكحديث عن حذيفة، قاله الذهبي في (الكاششف") .
أخر جه البخاري (YQهY) في كتاب الجهاد، باب ما يكره من رفع الصـوت في التتكبير،








## فقلت: وما هو؟ قال: ڤلا حول ولا نوة إلا باله山).

: ع ع ع ع أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير، عن رسول الشا

 الملك وله الحمد، وهو على كل شيء تدير|"(1)
سبه: تال الفضّل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباءة بنتي
 وأختي فاطمة بنت رسول الش هِ


EVo
 وثلالثبن، واحمدي ثلالاًّ وثلالثبن، وكبري أربعاً ونلالثين، فتلك مئة، فهئي

سببه: أن فاطمة بنت رسول اله يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى إغبرت
(1 أخرجه أبو دارد (YAAV) في كتاب الخراج والنيه والإمارة، باب بيان مواضع تـنم





 (r9^9) (raヘ^)

 وبعضهم يزيد فيه على بیض .

ثيابها، فأتى النبي



 فاطمة . . .
 الأنصاري||(1)



 خمساً وعشُرين فتلك مئة، فأخبر رسول الشا أخوكم الأنصاري" .
EVV
 بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وني بضع احدكم صدقة سبيه: أن ناساً من أصحاب النبي


تنبيحة صدقة . . . . .

EVA


المعرون.

سبـحان الله مدد ما خلق اللّ في السـماء والأرض وما بينهمـا، وسببحان الش


إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا توة إلا بالهُ مئل ذلك|(1)
 به وتعد، نقال: پأخبرك بما هو أيسر من هذا وأفضل وأبلغ؟" قالت: بأبي أنت وأمي يّا رسول الس، تال: :(اتولي . ..").
 كلمات ثلات مرات،' لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهنـ،



 (1). علامة في أمتي، نإذا رأيتها أكثر

سـبـه: كان رسـول الهّ وبحمده، أستغفره وأتوب إليه، فقالت عائشة : يا رسول الهّ ، أراكك تكثر من
(1) أخرجه أبو داود (10.1) في كتاب الصلاة، باب التسبيح بالحصى، والترمذي :(107A) في كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي حسن غريب.



 متعاربة


قول سبحان الله وبحمده؟ نقال : أخبرني ربي . . .".
 نقل : اللهم رب السمـاوات وما أظلت، ورب الأرضـين ومـا أقلت ألت، ورب
 عليَ أحد، أو أن يبني عليّ، عز جارك، وجل ثناوك، ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت)||(1)




سببه: قال عبدالها بن خبيب: خرجنا في ليلة مطر وظلمّمة شديلـة نطلب رسول الها يا رسول الش؟ قال : (اقرأ. . .") .
 ولا ندعوا على أولادكم، ولا ندعوا على أموالكم، لا توانقوا من الشا ساع الها بُسالل فيها مطاءً فبسنجبب لكمب|" (r)

أخرجه الترمذا (YOYY) في كتاب الدعوات، باب (91)، وتال: هذا حديث ليسس


 الأستعاذة، وقال الترمفي: حسن صحيح غريب.

ني كتاب الصـلاة، باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله، وماله.

في غزوة بطن بواط؛ وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسنبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح لهـ، فأناخه فركبه، ثم بعثئه فتلدن


§§§
دعائك|(1).
سببه: استأذن عمر رسول النّ
تنسنا يا أخي من دعاثكن").
 . ${ }^{(r)}$



 . تد غفر له، تد غفر لهـ (r)

سببه: دخل رسول الشا وهو يتشهد ويقول: :اللهم إني أسألك باسمك الأحد الصمد الذي لم يلد


الحاج، وقال الترمذي:: حسن صحيح. والبيهتي (YO//0).

النبي
 في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر .

ولم يولد ولم يكن لـ كفوأ أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت اللنفور الرحيم، فقال: ا(اقد غفر له.... .].
AV تحب العفو فاعف عني)|"
سببه: قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ما
أدعو به؟ قال : ("قولي . . . ".
 الجمعة فإن استطعت أن تفوم ني ثلث اللبل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، فإن لم نستطع نقم في وسطها فلانيا، فإن لم تستطع نقم في أولها، نصل أربع ركعات، تقرأ أفي الأولى بفاتحة الكتاب ولماب ويس وني


 سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين الذين سبقوك بالإيمان ، البياني







 بدني، فإنه لا يعننتي على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا
 كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، وفال الترمذي: حسن صحيح.

سببه: أن علي بن 'أبي طالب قال: يا رسول الهّ، يتفلت هذا القُرآن من صدري فما أجلني أقدر عليه، فقال له رسول الها أفلا أحلمك كلمات ينفـعك اله بهن ويئبت بهن مـا تعلمت فـي


'ألهمني رشدي، وأعني' من شر نفسي|(()|

سبّه: قال رسول' الش
 ورغبتك؟" قال: الذي ڤفي السماء، قال: (يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمْتك كلمتين تنفعانتك، فلما أسلم جاء فقال : يا رسول البا، علمني؛ الكلمتين اللتين وعدتي، قال: (اقل . . .). .

## 舜

(1) ( أخرجه الترمذي (rov.) في كتاب الدعوات، باب في دعاء الحفظ، وفالن الترمذي :
 الححيث جيدة، ومتنه غريب جداً
 في المطبوع من سنن الترمذي وأثبتها من (اتحفة الأشرافه (IVO/A) وا(تحفة الأحونذي)" . $(\varepsilon 00 / 9)$

## كتاب فضائل القرآن

§9.

 في جوفه كمثل جراب أوكي على مسكه|(1) .
سبه: بعث رسول الشّ
القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سناً فقال: : اما معك أنت ألت با فلان؟"

 من أشرافهم: والش ما منعني يا رسول الها أن أتعلمها إلا خشية ألا أن لا ألقوم بما فيها، فقال رسول الش هِ

 اسم اللهم قبل أن يراش ويركب نصله، قاله في المصباح. سببه: قال جابر : خرج علينا رسول اله |الأعرابي والعجمي، فقان : (اققرؤوا... .].

 ( أخرجه أبو داود (Ar) ني كتاب الصلاة، بابب ما يجزىء الأمي والأهجمي من القراءة.
 فكلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا نهلكوا|(1) (1)

 رسـول الا "أقرأ. . .



 |lالحمد شا . . . . .
 القرآنذه( ${ }^{\text {(r) }}$

بتوسد القرآنه، .

أسمعه من فيري!(8)
(1) أخرجه البخاري (1) (Y\&1•) في كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإنشخاص والخصومة
 فضائل القرآن، باب اقرؤوا القُرآن ما التّلفت علِيه قلوبكم .




 البكاء عند قراءة القرآن؛؛ ومسلم (.•• (A) في كتاب صلاة المسافرين، باب نضل استماع =

سببه: قال ابن مسعود: قال لي رسول اله


 [النساء: 1٪] قال: (احسبك الآن" فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
 أذكرني كذا وكذا آية كنت أُنسيتها من سورة كذا وكذاه(1)

("يرحمه الشا. . ."
§V

> المنذره( (Y)

سبيه: قال رسول الش لهُ


 كذوب|"(r)
= كتاب التفسبر، باب ومن سورة الئر النساء







 علقه البخاري (YMII) في كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلّا فترلُ الوكيل شيئاً، =
 فـأتانتي آتب يـحـــو مـن الـطعـام، فـأخـذتـه وقـلت : والله لأرفعــــك إلـى
 فأصبحت فقال النبي
 وسيعود" فرصذته فجعلل يحثو من الطعام، فأخذته، فقال: : دعني فإني محتاج


 فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الش اله آخر نالاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمّات ينفعك الهه بها، قلت: :ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الككرسي
 حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليتُ سبيله، فأصبحت فقال لني
 (اصدقك وهو كذوب، خاك بُيطان").


> المنجية تنجيه من عذابب القبر|"(1)

سنبـه : خرب بعضض أضسحاب رسول الله



(YYV0) = القرآن، باب نضل سوزي البقر البرة.
(1) أخرجه الترمذي (YA9.) في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة المبلك، ورال : هذا حديث غريب.
-••• ـ عن ابن عمرو قال: قال رسول السَ
سبه: أتى رجل إلى النبي نلالاً من ذوات آكر" فقال: كبرّات سنتي واثتـد قلبي وغلظ لسانياني، قالن:
 المسبحاته" فقال مثل مقالته نفقال الرجل : يا با رسول الها، أقرئني سورة
 منها، فقال الرجل: والذي الرجل، فقال رسول اله
(0.1 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الش

إنها لتعدل ثلث القرآنه)




أخرجه أبو داود (44ها) في كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن .

 في أول كتابب التوحيد، ومالك (Y/ (Y) في كتاب القرآن، باب





 وعلقه البـخاري (YVV६) في كتاب الأذان، بـاب الـجــع بين الـسورتين في الركعـة، =

سببه: بعث رسول الشا




=
 غريب .

## كتاب التفسير

r. r - عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الهُ عليهم والنصارى ضلاله|"(1)

سبه: قال عدي: أتينت رسول الش
 أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الشا يلا يده في يلـي قال: :ـم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الولئليدة وسادة فـيلس

 ثم قال: מإنما تفر أن تقول الشا الكبر، وتعلم أن شبئّأ الكبر من الش؟؟ قلت:

 كما قال أهل الكتابين من جبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل بل قولوا: غفرانك ربنا وإليك المصير||(1)

سببه: لما نزلت على رسول الله

وقال : حسن غريب.
(Y) أخرجه مسلم (YO) في كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالىى لم يكلف إلا ما يطاق.


 وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، قال رسول الشا تقولوا كما قال أمل الكتابين من قبلكمم: سمعنا وصصينا؟ بل بلا قولوا: سمعنا









ه•ه - عن أبي بكر قال: قال رسول اله
 الآخرون فيجّمع ذلك لهم حتي يجزوا به يوم القيامة|"(1).




 رسول الهّ، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءاًّ وإنا لمجزيون بما عما بملنا، فقال رسول اله
(1) أخرجه الترمذي (هrهب) في كتاب التفسبر، باب ومن سورة النساء، وقال الترمذي :
 يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع مجهول.

(1) (1) ${ }^{(1) ل 山 ر ف و ا ، ~ ف ق د ~ ع ص ي ن ن ي ~}$

سبه: كان رسول الشَ
 "(يا أيها الناس . .".
-0•v
 [الأنعام: 70] قال رسول الش



0•0 - عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللّ يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئأ استحلوه، وإذا حرموا عليهم . شيئاً حرموهره| ${ }^{(r)}$

سبه: قال عدي: أتيت النبي

 . .". . . .





 في كتاب التفسير، باب ومن بيورة الأنعام .
 غريب.
9.9 - عن ابن عبأس قالل: قال رسول الهُ أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكتم مصدقي؟ فإني نذير لكم بـين يدي عذاب شديدل،(1)



 لكم بين يدي عذاب شديداه .

الشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الش شبئأ، يا بني عبدمناف، لا أغنئ عنكم من الش شيئأ، با عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الشا شيئا، ،ويا


سببه: قام رسول الشا





 هَ
 (rorv), في كتاب المنـاقب، باب من انتسبب إلى آبائه في الإسـلام والجاهلبية،




 رسول الشّ أهله، نخشّي أن يسبقوه، نجّل
 انطلق رسول الشَ عبدمناف، إني نذير لكمه، إنما مثلي ومئلكم....".
 الثلاث إلى التسع"(r)
سببه: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم




 العشره - قال سعيد بن جبير : والبضع مأ دون العشُر - قال: ثم ظهرت الروم بعد.
وr
زوجك||(r) .






واتق الشه. والييتي (IVV/V)، (ITI/N).
 （ااتق الها وأمسك عليك زوجكل، ：
 العرش｜｜（1）

سبه：قال أبو ذر ：سألت رسول اله ：اله

 أكثرهم، نمن مات عليها فهو ممن استقامب（1）


势
 يقبل الهُ فيه الإيمان．
وني رواية عن أبي ذر تال：كنت مع رسول اله
 تسجل تحت العرش، نتستأنز نيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، ونستأذن نالا




 الشدس من مغربها، و（IVYV）في كتاب التفسير، باب ومن سورة يس．
 تكن آتَتْ مز تبل او كـبت ني إيمانها خيرانها

حديث حسن غُريب لا نعرفًا إلا من هذا الوجه.
. 017 - عن البراء قال: قال رسول اله
 آلَجْجرَتِ زين وذمي شين، فقال النبي وِّ OIV
 وكذا، فهذا أخبارهال|(r)
 قال : پأندرون ما أخبارها؟ه قالوا: الله ورسوله أعلم، قال : پإن أخبارها أن تشهلد . . . . .

## 

(1) أخرجه الترمذي (YYV) في كتاب التفسير، باب ومن سورة الُحجرات، وفال: هذا'
حديث حسن غربب.

باب ومن سورة إذا زلزلت، "ُقال : هذا حديث حسن صحيح غريب.

## كتاب الشمائل




 نيدر|(1): نلنها ومعي فقراء المؤمنين ولا فنخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا

سببه: جلس ناس من أصحاب رسول اللّ

 بأعجب من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر : فعيسى كلمة الهم الها وروحهيه،

 وعيسى روح الشّ وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الش وهو كذلك، ألا وأنا حبب الش ولا نخر . . .".

 قاله ني المصبان. (1) أخرجه الترمذي (1آبا) في أول كتاب المناقب، وتالد : جديث غريب. ( أخرجه ابن ماجه (Y) هذا إسناد صتحيح رجاله ثنابت.

سبه: أتى النبي عليك. . . . . .

السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك)|(1) .






سبيه: قال خباب: شكونا إلى رسول الهّ


 وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والش ليتمن الشا هذا الأمر . . . . .

 سبه: قال معاذ: خرجنا مع رسول الشَ

 ( أخرجه البخاري (r)
 اختار الضرب والقتل والهِوان على الكفر، وأبر داود (YI\&4) في كتاب الجهاد، باب في الأسير يكره على الكفر .
 الصلاتين في الحضر والسفر .

ذات ليلة قال : (إنكم تأتون غداً، إن شاء الهُ عبن تبوك، وإنكم لن تُّأوها.
 فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبض بشيء مناء من ماء، فسألهـما
 رسول اللّ

 "يا معاذ، يوشك إن طالت . . .". .
 عليهم بسبع كسبع يوسفل(1)
 |"اللهم أعني ....".
(اللهم عليك الملا من تريس أبا جهل بن هئـام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن رببعة وامية بن خلف|"
(1) أخرجه البخاري (1- (1) في كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي



 والترمذي (rYo\&) في كتاب التفسير، باب ومن سورة الدخان.
 إدباراً، تال : מاللهم سبع كبع يوسف"


 = في (ヶヘ0\&),

سببه: بينمـا رسول الهُ
 رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته على ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال: "اللهم عليك المالا . .. .". .



 رسول اله
 أعرابي، فقال : "إن هذا . . ." .

## 

=
 الئوب


 تعالى له.

## كتاب المناقب


 (آخذ بقاثمة من ثوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة اللطور")
 مـحمد، إن رجاّل من الأنصـار من أصحابك لطن لطم وجهي، فقال : (اادعوه"
 فسمعته يقول: والذي إصطفى موسى على البشر، فقلت: وعلى الـي مـجمند؟ فأخذتني غضبة فلطمته، ففال : الا تختيروني . . . . . . .
_ - OYV ${ }^{\left.()^{(4)}\right)}$





 الأنياء، وروايته مختصرة: على قوله: الا تا تخيروا بين الأنبياه) .

 التفسير، باب من سورة كم يكن.

سببه: جاء رجل إلى رسول الش له رسول الش
 أبا بكر|" ${ }^{\text {(1) }}$
سبه: قالت عائشة: قال رسول اللّ وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويتول قاثلّ : أنا أولى، ويابى الهل والمؤمنون إلا أبا بكرها .



سببه: أقبل أبو بكر إلى النبي

 علي، فأقبلت إليك، فقال: (إيغر الهُ لك با أبا بكره ثلالثأ، ثم إن عمر ندم
 وجه النبي
(1) أخرجه مسلم (YrAV) في كتاب نضائل الصعابة، باب من نضائل أبي بكر . وأخرجه البخاري (1717) (171) في كتاب المرض، باب ماب ما رخص للمريض أن يقول: إني

 وانكلياه، واله إني لأظنك تحب موتي، ولُو كان ذلك لظللت آخر بومك معرساً بيعض

 المؤونونها .
(



رسول الله، والنه أنـا كنْت أظلم - مرتبن - فتـال رنـول الش بعثني إليكم........

 بكر خليلًا ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجدل باب إلا سُد

إلا باب أبي بكر||(1)
 وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عندهه فبكى أبو بكر، فعجنبنا لبكائه أن يخبر رسول اله

 (امرىء إلا دخل الجنة)|(ث)
سببه: قال رسول الش بكر : أنا، قال: ا(فمن ثبع منكم اليوم جنازةه قال أبو بكر : أناه، قال: : الفمن


 عثمان مال بعد هذه، ما على عئمان مال بعد هذهسه( ${ }^{(T)}$.





 أخرجه الترمذي (• (ry) في كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، وتال: هذا

حديث غريب.

سببه: أن رسول الهُ عثمان: يا رسول الش، عليّ مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الهّه، ثم حض على الجيش، فقال عثمان: يا رسول الها ، عليّ عليّ مئتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الش، ، ثم حض على الجيش، فقال عثمالن المان: علي ثلاث مئة
 يقول: (ما على عثمان. . . .
شץه ـ عن جابر قال: قال رسول اله
فأبغضه الشال||(1)
سببه: أتي النبي فقيل: يا رسول الش،، ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال : מإنه كان يبغض عثمان .....
 وبشُره بالجنة على بلوى نكونه() (\$)


 فإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر، ، فقال: أخرجه الترمذي (rv•q) في كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، ونالن : هذا
 ضعيف في الحدبث جداً .

 عثمان بن عفان، و(TYIT) في كتاب الأدب، باب من نكت العود في الماء والطين،

 في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عتمان بن عفان، والترمذي (• (FVI) في كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان .
(افتع وبشره بالجنة على بلوى تكون" فإذا هو عثمان بن عفان.
هrه ـ عـن البراء قالل: قال رسـول اله اللهم عاد من عاداه||(1)

سببه: لما أقبل زسول الله



 وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي|"(r)

سـبـه: بعـث رسول الله
 فقالوا: إذا لقينا رسول اله الأربعة فقال : يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا ونا ونذا،
 'تم قام إليه الثالث فقال :مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مشل ما ما
 تريـدون مـن عـلي؟ مـا تريـدون مـن عـلي؟ مـا تريـدون مـن عـلي؟ إن عـليـاً
 أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي|"(F)


(أخرجه الترمذي (Y) (Y) (Y) في كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالبب، وقال :


سببه: أن رسول الش نقال: يا رسول اله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فنال: هأما نرضى أن تكون . . . . .
(1) ـ عن ابن عمر قال: قال رسول الش والآخرة|(1)(7)"

سببه: لما آخى رسول الش الش


 الخمس أكثر من ذلك،(r).

سببه: بعث رسول الش منه، فاصطفى علي منها سبية، فأضبح وقد اغتسل ليَلْا، قال بريدة : وكنت أبغض علياً، نقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قلى

-
=


 (1) أخرجه الترمذي (•TYY) في كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، وتال :
مذا حديث حسن غريب.
 الوليد إلى اليمن .
أخرجه الترمذي (IT9r) في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الدرع، و(VVY^) في كتاب المناقب، باب مناقب طلجة بن عيداشه، و وقال: حسن غريب.

سببه: كان على النبي
 وقال: (أوجب طلحة)".


- نـحهd (1)

سببـه: أن أصـَــاب رسـول اله رسول الها فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، قال طلحة
 تضى نحبه؟ه قال الأعرابي : أنا يا رسول الشّ، نقال : "هـذا مـمن 'تضى

أبي سلمة مع النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه بختلف إلى إلى بني
 قال : (امن يأتي بني قريظة فبأتيني بخبرهم؟؟" فانطلقتُ، فلما رجعتُ جمع
艮 فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي تطعوا حديثهم، والش لا يدخل تلب رجل
 كتاب المناقب، باب أمناتب طلحة بن عبيدالها، وقال : حسن غريب.






## الإيمان حتى يحبهم لِلَّهِ ولقرابتهم مني"(1)

سببه: قال العباس : كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثونون فيقطعون


(الملانئكة والناس ينظرون")





 ذلك حتى بقي رسول اله أنا، فقاتل قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أحابعه فقال : حس، فقال رسول اله وتَ

 رجلا يعلمنا السنة والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة فقال : "هذا أمين هذه الأمة".
§7 § ـ عن ابن عباس قال: قال رسول الله
 البوصيري (VY/1): هذا إسناد رجاله بنقات، إلا أن محمد بن كعب روايته عن العباس
يقال مرسلة .

أخرجه النسائي (Y) (YQ) في كتاب الجهاد، باب ما ما يقول من بطعنه العدو .


## وولده مغفرة ظاهرة وبّاطنة لا تغادر ذنباَ، اللهم احفظه في ولدهu(1) ${ }^{(1)}$

سببه: قال رسبول الش
 وغدونا معه، فألبسنا كساء، ثم قال: (اللهم اغفر للعباس....". .

فأحبه وأحب من بحبه،(Y)
 ـ فلم يلبث أن جاء:يـنعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، ،فـتال : (اللهم إني إحبه. .. .).
 اللى الأرض تط تبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم عليّ ويبـرني أن فاطمبة





 غفر اله لك ولأمك - ثلاثاً - إن هذا ملك. . . . . . .
(1) أخرجه الترمذي (YVYY) في كتاب المناقب، باب مناتب العباس، وتالل: حــنـ غريب.





حايث حسن غريب؛.
 (1) المطيب|"

سببه: جاء عمار بن ياسر يستأذن على النبي مرحباً بالطيب المطيب".
 تقتلك فئة باغبة)( ${ }^{\text {(T) }}$

سببه: قال رسول اللّ يمسح رأسه ويقول: (ابؤسل.... . .

ه01 ـ عن ابن عمر قال: تال رسول اله
 للامارة، والن كان لمن أحب الناس إليّ، وإن هذا لمن أحب الناس الئي . بعده|"(r)

سببه: بعث رسول الل
 أخرجه الترمذي (TV9A) (1) ني كتاب الصناقب، باب مناقب عمار بن ياسر رابن ماجه
(1) (187) (1)
 الرجل فينمنى أن بكرن مُكان المبت. والبيهقي بلفظ : البؤساً با ابن سمبة تقتلك الفئة. . .
أخرجه البخاري (r) (rVr) في كتاب نضاثل أصحاب النبي (1)

 (وإبم الشّه، و(VIAV) في كتاب الأحكام، باب من لم يكترث بطعن من لا بعلم ني
 وأسامة بن زيد، والترمذي (1) (1) فی) في كتاب المناقب، باب مناقب أسامة بن زيد. والبيهتي (1Y
 لحليته وكسوته حتى آْنُفْه||(1).

سببه: عثر أسامة بعتبة الباب، فشتج في وجهه، فقال رسول الشا מأميطي عنه الأذى" قالُت عائشة: فتَذلرته، فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن
وجهه، ثم قال: : "لو كان أسامة. . .". .
 نصدقوه، وما أقراكم غبداله فاقرؤوهسا ${ }^{(r)}$

سبه: :قالوا: يا رسول الشا، لو استخلفت؟ قالل: (إن أستخلف عليكم نعصيتموه عُذبتم، ولكِّن ما حدنكم حذيفة. . . . . .
 إن مناديل سعد بن معاذ ني الجنة أحسن من هذاه|(r)

أخرجه ابن ماجه (19V7) في كتاب النكاح، باب الشفاعة في التزويج، وقال البُوصيري


إنما يروي عن عروة..

أ-خبرجه الترمذي (YA|Y) في كتاب المناقب، باب مناقب عخيفة بن اليِمان، وتال : هذا
حديث حسن••








 (YV६/K)
 - فعجب الناس منها، فقال : (اوالذي نفس محمد بيله . . ." . .

(1) تححمله|(

سببه: لما حُملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون : ما أخف ما
كانت جنازته - يعني لحكمه في بني قريظة ـ، فبلغ ذلك رسول الله فقال : "إن الملانككة كانت تحمله" .
 حفظيت به نبيه|)



نبيه|
ـ ooV حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذاه(r) ${ }^{(r)}$
 رسول اله لم أسمع مئل قراءته وصوته من أحد، فقام وقامت معه حتى استمع لهـ اله الثم قال : „هذا سالم مولى أبي حذيفة. . .").



حفظك اله.



 فقال: מاللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيتهاه.








وأنا منه، هنا مني وأنًا منه||(r).


 أحد؟ه قالوا: لا، قالن: „لكني أنقد جليبيباً، فاطلبوه، فطلب في القُتلى،،


 الصحابة، باب من نضائل أتس بن مالك، والترمذي (rAra) في كتاب المناقب، باب مناقب أنس بن مالثك
 في تفسير سورة الحجرات، ومسلم (119) في كتاب الإيمان؛، بآب مخانة المؤزمن أن
 أهل الجنةه . أَخرجه مسلم (Y\&YY) في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جليبيب.

فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي نقال: (اقتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منهه .





 ابن جميل...."."

الوليد، سيف من سيوف الشه(r).

سببه: نزل رسولُ اله


 זדاه - عن أبي هريرة قال: قال رسول الش مزامير آل داودج(r)

 (


 حديث مرسل . ( أخرجه النسائي (19 (19) في كتاب الانتتاح، بأب تزيبن القرآن بالصـوت، وابن ماجه



سببه: أن رسول الشَ


سبيه: قال أبو موسى: لما فرغ النبي جيش إلى أوطاس، وبعثني معه، نرُمي أبو عامر في ركبته وانتهيت إنيت إليه

 صاحبك، قال : فانزع هذا السهمه، فنزعته فنزى منه الماءه، فقال: : يا ابن أخي أفرىء النبي
 وقال: اصاللهم اغفر لعبيد أبي عامر" حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قالن : (اللهم اجععله يوم القيامة نوق كثبر من خلقك" فقلت: ولي فاستغفر، ، فقال: : (اللبهم


070 - عن جابر قال : قال رسول الش
بأجنحتها حتى رفعتموها( (T) .

سببه: قال جابر : أصيب أبي يوم أحد، فجعلت أكشف الثوب علئن

 الملانكة . . . . .






 (1N\&Y) في كتاب الجنائز ، باب نسجية الميت، و(1N\&0) باب في البكاء على الميت.

من وراء حجاب، وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحاً، فقال: : يا عبدي تمن علي أعطك، قال: با رب تحبيني فأقتل ثانية، قال سبحانه : قد سبت مني أنهم

إليها لا يُرجعونه" (1)

 بما لقي اله به أباك؟" قلت: بلى، قال : (اما كلم الله أحدآ تط إلا من وراء . I. . .

(r) ${ }^{(r)}$ (لهمله يجري

سببه: فالت أم العلاء: رأيت لعثمان بن هظعون في النوم عيناً تجري،



بروح القدس ما نانح عن رسول الWه| (r)
سببه: كان رسول اله


(5) (5)


 (YQY4) و (Y أخرجه البـخاري (YAV) (Y)






 الخيل، فضرب بيله في صدري وقال : االلهم....". .
 . ${ }^{(1)}$

سبيه: قال رسول الش
 أشبع الله بطنها.
 نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان)|(T)


 منكم. .... .
( OVY نياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان مليه لباس غير ذلك|"(r)
 صدقك، وإنه مات قبّل أن تظهر، فقال : .أريته. ...... .

- ovr.

وليس هو أهُّا لذلك كابٌ له زكاة:

اخرجه أبو داود (YИOY) ني كتاب الجهاد، باب في الجاسوس النمي. والبيهتقي

$$
.) 19 v /(A)
$$

 حديث غريب، وعثمان بن عبدالر حمّن ليس عند أهل الحديث بالقوي الميا

سببه: أوحى الشا عز وجل إلى النبي الباب بيني وبينه، فلما رفه عنه قال: (يا عائشة. . .").
ovを في عـاثـشة، فإنه وانش ما نزل علي الوحي وانـا في لـحاف امرأة منـكـن

سببه: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم بوم عائشة، قالت عائشة، فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة: فقلن: با أم سلمة ألمة، إن الناس يتُريرون
 أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان، فذكرت ذلك ألك أم سلمة للنبي فأعرض عنها، فلما كان في الثالثة قال: يا أم سلمة....".
ovo






 تبليغ السام (rqه§) (r৭०r) (rq०r)

أخرجه البشخاري (YOAI) في كتاب الهبة، باب من أهدى إلى صحبه وتحرى بعض

 والترمذي (YNVQ) في كتاب المناقب، باب مناقب عائشة.

كيف تكونان خيرآ مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى|(1)
 حفصة وعائشة، فذكرت ذلك له، فقال: "ألا قلت. . .". .
 قد شهد بدراً والحديبية)|(Y)

 لا يدخلها. . .
 فاصبروا حتى تلقوني"|"(r)

سبه : دعا النبي إن فعلت فاكتب لإخواننا: من قريش بمثلها، فقال : "إنكم سترون . . ." .

رض ( ) ع - oVA (الأرض"
 حدبث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاثـم الكوفي، وليس إسنـاده. بذلك القوير
ثم أخرجه (Yへ9६) عن أنس بنحوه، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الؤجه.
 . (rATE)







سببه: قـل جـابر : قالل لـنا رسول اله
(اغفار غفر الش لها، وأسلم سالمها الشه(1) (1)
سبه: : قال أبو ذر في تصة إسلامه وقدومه على النبي
 نهل أنت مبلغ عني قومك عسى الشا أن بنفعهم بك ويأجرك فيهـيم" فأتيت
 فإني قد أسلمت وصدقت، فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغيا رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارآ فأسلم نصفهـم، وقال نصفهم: إذا قدم رسول اله فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم نفالوا: يا رسول الشّه، إخواننا نُسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا، فقال: اغغفار ....". .

وائت بهم|(r)

سببه: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الشَ دوساً قد هلكت، عصت وأبت، فادع الشا عليهم، فظن الناس أنه يدعو عليهم، نقال: „اللهم اهد دوساً . . .". . - عه1 - عن جابر قال: قال رسول الش
(1) أخرجه مسلم (Y\&Vr) في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضانل أبي ذر. والبيهتي
(أخرجه البخاري (Yarv) في كتاب الجهاد، باب الدعاء للمشُركين بالهدى، و(Y) (Y (Y)

للمشركين، ومسلم (YOY६) في كتاب فضانل الصشابة، باب من فضائل غفار وأسلم.

صحيح غريب.

سبه: : أن الصحابة قالوا: يا رسول اله أحرقتنا نبال ثقيف، فادع اله عليهم، نقال: מاللهم اهد ثقيفآه. .


سببه: بعث رسول اللّ


أوثق مني بكم أو ببعضكمب|(r) .

.

- ONを المدينة كما حببت مكة أو أشد وصحححها، وبارك لنا في صامها ومدها، وحول حُمَّاها إلى الجحفةّة)

سببه: قالت عائشة : قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبوٌ بكـر واستكى بلال، فلما رأي رسول الشا إلينا المدينة. . .".
أخرجه مسلم (YO\&؟) في كتاب نضائل الصحابة، باب نضل أهل عُمان.

غربب،، لا نعرفه إلا من حدِّث أبي بكر بن عياش .


 (oqVV) باب من دعا برفع الوباء وألحمى، ومسلم (IrVY) في كتاب الحجر، باب

 بلفظ : \#اللهم حبب إليثا: المدينة كحبنا . . . ه الحديث.
 عبدك وخليلك، ودعا لاّهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك، أدلم أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصامهم مثلي ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين|"(1)

 فتوضأ نم قام فاستفبل القبلة فقال: (اللهم إن إبراهبم. ..".漛

أخرجه الترمذي (rq|६) في كتاب المناقب، باب في فضرا، المدينة، وقال الترمذي:

 ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم|"(1). سببه: فال رسول الش

 (ليس بقتل المنركين، ولكن بقتل بعضنكم بعضآ، حتى يقتل الرجن
 اليوم، قال : (الا، تنزع عقول . . . . .
 من امتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ اله لهم قلوب ألوام ويرز ولقهم منهـم حتى تقوم الساعة، وحتى بأتي وعد الشّ، الخيل معقود ني نواصيها الخي الخير إلى

يضرب بعضكم رقاب بعضّى، وعقرّ دار المؤمنين الشامي(Y).

سببه: قال سلمة: كنت جالساً عند رسول اله




رسول الشه، أذال النـاس الـخيل ووضعوا الـسلاح، قالوا: لا جهاد، قد



ثلاث خصال، فأمطني اثنتبن ومنعني واحدة، سالت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانبها، وسألت ربي أن لا يظهر علينا عدواً من خبرانـا فامطانيها، وسأت ربي أن لا يلبسنا شيعأ فمنعنيها|"1).
سببه: أن خباباً زقب رسول الهّ

 سألت ربي عز وجل ثلات خصال . . .".

 وأسكل|(بل) والأمور العظام، والساعة بومئذ أقرب من الناس من بدي هذه من
 لم نغنم شيئًا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا نقال: : الللهم لا تكلهم إلبي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم نيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى
 حوالة. . . . .
-ه9.

 صحتح

واللننيمة .
 رسول الله، أتخاف علينا ونتحن ما بين الستمئة إلى السبعمئة؟ قال : إلنكمب لا
 إلا سرآ.
 () والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان"

سببه: قال النبي






سببه: قال رسول اللّة



 الصبر على البلاء.

 (rqor) في آَخر كتاب المناقبا

[الصف: 9] أن ذلك تام، قال : (إنه سبكون من ذلك . . ." .
و عقل ودين أذهب لذي لب منكن"(1)




 نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتغطر في رمضـان، فهذا نقصـان الدين" .
٪ \& ( ${ }^{(r)}$
 في أي شيء قَتل ولا بلري المقتول في أي شيء قُتل" قيل : وكيف؟ قال : (الهرج، القاتل والمقتول في النار") .

أُخرجه مسلم (Va) في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات الاتي وأبو داود (ETVQ) في كتاب السنة، (E) باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وابن ماجه (r ( • \&) في كتاب الفتن، باب فتنة النساء .
 كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأتارب، ومسابلم (•A) عن أبي سـعيد الخـدري، ولم يسق مسلم لفظه، وأحال على حديث ابن علئ عمر المتقدم.



$$
\text { بلفظ : (. . أغلب. . } 0 \text { بدل هاذهباه. }
$$

 الرجل بيتمنى أن يكون مكان الميت. والبيهتي (1)/ (Y) .

سببه: قال رسول الشَ
 فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي" قالوا: فما تأمرنا؟ قال: : "اكونوا . . .").
 ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك؛!(1).

سببه: قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الّ وكنت أسأله عن الشر مخخأفة أن يدركني، فقلت يا رسول الـاله الشا : إنا كنا فين
 "نعم" قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قالل: ا(نعم، وفيه دخن" :قلت :


 النعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألستنناه قلت: يا رسول الشاله، فما ترى إلما إن أدركني ذلك؟ قال : ا(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (اناعيزل تلك الفرق. . .").


 الفتنن، باب كيف الأمر إذالم تكن جماعة، ومسلم (1) (1)\&V) في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماءة المسلمين عند ظهور الفتن، وابن ماجه (rava) في كتاب الفقن ، باب العزلة .

$$
\begin{align*}
& \text { في كتاب الفتن، باب التبت في الفتنة. والبيهتي (Y/A/A). } \tag{r}
\end{align*}
$$


أنت إذا أصاب الناس موت بكون البيت فيه بالوصيف" - يعني القبر - قلت: الش ورسوله أعلم، قال : (اعليك بالصبره).

ه9ه ـ عن أبي ذر قال: قال رسول اله من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني|"(1).
 الفيء؟ قال أبو ذر : أما والذي بعئك بالحت أضع سبفي على عاتقي ثم

 توماً يقرؤون القرآن لا لا يجاوز حناجِ الأوثان، بمرقون من الإسلام كما يمرق اللهـهم من الرمبة، لـُن أدركتهم لأتقلنهم تتل مادي|)




 إن عصيته، أبامنني على أهل الأرض ولا تأمنون؟؟" ثم أدبر الرجل فاستأذن




 الزكاة، باب المؤلفة تلربهم، و(1.12) في كتاب تحريم الدم، باب من شهر سيفه

نم وضعه في الناس.
 ضاضا: :الل ني القاموس: الآلّ والمعدنِ.
 الناس أن محمداً يعتل أصنحابه، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يالـا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية|"(1).

 اعدل، نقال : اويلك، ومن يعدل إنا لم أعدل، لقد خبتُ وخسرتُ إن لـم
 "(معاذ اله أن يتحدث . . .".
 إلا أنذره تومه، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإني
 اليمنى كأنه عينه عنبة طانية)(N)


 (1) أخرجه مسلم (艹ّ4•1) في كتاب الزكاة، بناب ذكر الخوارج وصفاتهم، وابن ماجّه
(IVr) في المقدمة، باب كُّي ذكر الخوارج.
 بنحوه البخاري (r•oV) في كتاب الجهاد، باب كيف يعرض الإلإلام علئ الصبي، ، أِ

 صياد، وأبر داود (EVOV) في كتأب السنة، باب في الدّجال، والترمذي (YYYO) ني كتاب الفتن، ما جاء ني علامة الدجال، و(YY\&) في باب ما جاء في صفة الدجالد.

ذلك"(1)
سببه: قال المغيرة: ما سأل أحد رسول اله
سألته، وإنه قال لي: (اما بضرك منه؟هِ قلت: إنهم يقولون إن معه جبل خبن ونهر ماء، قال: الهو أهون على الشا من ذلكهِ
r.ヶ. اختار اله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيني سيلقون بعدي بلائلاء وتثريداً وتطريداً حتى بأتي توم من قبل المسرق معهم رابات سود فيسانيألون الخير الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون
 فليأهم ولو حبواً على الثلج،"(1)
سبه: أقبل فتية من بني هاشم إلى النبي كِّ
 أهل بيت. . . ." .

## 整

أخرجة البخاري (VIYY) في كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، ومسلم (Y4Y4) في كتاب


 (Y7 /r/r)


الذهبي: هذا موضوع•

## كتاب الزهد

 آدم : مالي، مالي، وهل علك علك با ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو أو لبست فأبليت، أو تصدقت نأمضبيت"(1)

سبه: أتيتُ رسول اله
(يقول ابن آدم .. . .".
 (r) من هذا عليكمب| (r)

 بشيء، ما نصنع به؟ إنه لو كان حياً كان عيباً فيه أنه أصك، قالْ قالن: "افوالهُ للدنيا أهون . ..". .
 ما يسركمّ، فواله ما الفقر أخشىي عليكمّ، ولكني أخشى أن تبسبط الدنيا

 في تأخير الوصبة. والبيهجي (Y/Y) (TV).



عليكم كما بسطت على من كاذ تبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم||(1)
سبه: أن رسول الش بججزيتها وكان النبي الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت النـي الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الش انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الشا سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟" فقالوا: أجل يا رسول الش، ، فقال: \#أبشروا . . .

- T•V المهاجرين بالنور التام بوم القيامة، تدخلون الجن الجنة تبل أغنباء الناس بنصف بوم، وذلك خمسمئة سنةه|(r)
سببه: فال أبو سعيد: جلستُ في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن

 تارىء لنا يقرأ علينا، وكنا نستمع إلى كتاب اله عز وجل، فقال : االحمد له






إسناده المعلى بن زياد أبر الحسسن، وفيه مقال.


 سنة)، وفال الترمذي: حسن غريب.

 ثم قال: \#أبشروا صعاليك المهاجرين . . .". . .
 ملـ الأرض مثل هذا)|(1) .

سبه: مر على رسول الش








سنبه: قال رسولن الشّ
 قال: : إإهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خربفآ، يا عائنة لا تردي المسكين. . . ".

- 71 - عن عامر الرام قال: قال رسول الش

أم الفراخ بفراخهاه( ${ }^{\text {( }}$



 أخرجه أبو داود (1) (r) في كتاب الجنانز، باب الأمراض المكفرة لللنوب.

سببه: أقبل رجل وعليه كساء، وفي يده شيء قذ التف عليه، فقال: يا رسول الها، إني لما رأيتك أقبلت، فمررت بغيضة شا شجر ، فسمعت فيها




 بهن حتى تضعهن من حبث إخذتهن وأمهن معهن") .
 ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهمب|"(1) .


 منهم، أولثك الذنين بسارحون ني الخيرات وهم لها سابقونة" . ( 71 - ع
 سببه: خرج رسول الشا

 r| شهداء الها، بعضكم على بعض|(r)

أخرجه الترمذي (rlvo) في كتاب التنسير، باب ومن سورة المؤمنون، وابن ماجه
 ( أخرجه ابن ماجه ( (Y) (r) (rar/r) (
 (r-1/r): إسناد حديثه صحيح رجاله ثقات.

سببه: قال رسول الشّ
 شهداء الشا . . . .
(71£ ولكِ الجنة، وإن شئتِ ذعوت الش أن يعافيكِي)" (1)

سببه: قال ابن غباس لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل


 فادع الشّ أن لا أتكشف، فدعا لها
ها 110 الجنة، ومن عصاني فقلج أبى|"(1)
سببه: قال النبي

 كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الش عز وجل|"(r)
سبه: لما حُضِرت بنت لرسول الشا





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه البخاري (OTOY) في كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، ومـــلم }
\end{aligned}
$$

 السر، وأجر العلانبة|)
سبه: قال رجل: يا رسول الها، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع

 صلاته بعد صلاته، وصومه بعد صون صومه، وعمله بعد عمله، نإن بينهما كما بين السماء والأرض"(1)
سببه: آخى رسول الشَ
 فقالوا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، فقال : (أأين صلاته بعد صلاته. . . . . .


 الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير|" (r) سبه: لما نزلت:
 النبي يوم يُقول الشَ لآدم: ابعث بعث النار، نقال: با رب، وما بعث النار؟ قال:

 وغيره عن هيب بن ابي ثابت عن البي أخرجه أبر داود (YOY\&) في كتاب الجهاده، باب في النور برى عند تبر الشهـيد، والنسائي (91/0) في كتاب الجنائز ، باب الدعاء
( ${ }^{(H)}$


تسعمئة وتسعة وتسعون اللى النار، وواحد إلى الجنةه فأنشا المسلمون يبكون،


 سببه: قال الحكم : وفدت إلى رسول الهّ

 على عصا - أو قوس - فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، تم قال: : "أيها الناس . . .". .
 صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عمأ في أيدي الناس)|(r).
 قال : "إذا قمت. . . " .

 الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ فـقالت : أخوك أبوا


والأكثر وثقوهه. واليهيقي (Y/Y/r).

 حبان في الثقات.


في كتاب الزهد، باب (جا)

اللدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع طعاماً، فقال كاك له: كُل فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فالـو فأكل، فلما فالما كان الليل ذهب


 حق حقه، فأتى النبي حُ


النين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أهابهم إلا أن تكونوا باكين"(1)
سبه: لما مر النبي كَ
 أن بكون فيه عذاب؟ قد عذب توم بالريح، وثد رأى قوم العذاب نقالوا:

سببه: قالت عائشة : كان رسول الها
 وأراك إذا رأيت غيماً عرف في وجهك الكراهية؟ فقال : (ايا عائشة . . . .". .








 كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح، والترمذي (FYOV) في كتاب التففسير،
 الرجل إذا رأى السحاب والمطر . واليهتي (r| • (r)).

 علبكم أيها الناس إلا ما يُخرج اله لكم من زهرة الدنياه فقال رجل :' يا

 الخير لا يأتي إلا بخيرا".
 أعانني الش عليه حتى أنَلَمب|(Y)

 وما لي لا يغار مثلي على مثلك، نقال: : أقد جاءك شيطانك؟
 (انعم"، قلت: ومعك با زسول الله؟ قال: : انعم، ولكن أعانني "الش علبه حتى

## 瞽浸






 والنسائي (Y (Y (Y) في! كتاب عشرة النساء، باب الغيرة.

## كتاب صفة القيامة والجنة والنار

الشا من أن ينظر بعضهم إلى بعض|"(1)
 قالت: يا رسول الها، النساء والرجال جمميعاً ينظر بعضهـم إلى بعض؟ "ايا عائشة. . .". .
 عائشة من نوقش الحساب عذب"
سببه: قالت عـائشة: يا رسول اله، إني لأعلم أشـد آية في. القرآن،







 عائشة قالت: قال رسول الش
 العرض، من نوتش الحساب بوم القيامة حُذُبا . أخرجه أبو داود (Yه (r) في كتاب الجنائز ، باب عيادة النساء.
 [النساء: شاجا]، قال : (أما علمت با عائنسة أن المؤمن تصيبه النكببة أو اللـوكة فبكافأ بأسوأ مـمله، ومن حوسب عذب" قالت : أليس الهُ يقول:

 كالشعرة البيضاء في إلثور الأسود1)(1)

 أخرج بعث جهنم من ذربتك، نيقول: يا رب كم أخرج، فيقول: أخرج من
 وتسعون فماذا ييقى منا؟ قال : (إلذ أمتي في الأمم . . ." . .
-

 عليكم الدنيا أن تنانسوا فيهاه(ا)
سببه: أن النبي

أخجهه البخاري (\%) (\%) ني كتاب الرقاق، باب الحشر .




 على النهجداء. والبيهقي (18/\&) بلفظ : آإني فرطكم . . . 1 الحديث.

نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي بوم
 أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك"(1)
سبه: بينا رسول اله




Yr7 - عن جابر قال: فال رسول اله
سببه: قال ناس من اليهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جنهئم؟ لا ندري حتى نسأله، فجاء رجل إلى النبي أصحابك اليوم، قال: :اوبم غلبو؟؟" قال : سألهم يهود: هل هل يعلم نبيكم عدد

 لكنهم قد سألوا نبيهم نقالوا: أرنا الشا جهرة، علي بألعداء الشا إلي سا سائلهم

 الجنج؟" فسكتوا هنيهة ثم قالوا: أخبرنا يا أبا القاسم، نقال: :(الخبر من اللدرمك"

## 罗




 (أخرجه الترمذي (YYY) (Y) في كتاب التفسير، باب ومن سورة المدئر، وتال : هذا حديث

الفهـارس

فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث الثريفة.
فهرس الأهلام
نهرس الموضوعات.

## فهرس الآيات القرآنية الكـريمة حسب الحروف الهجائية






番 帚

## فهرس الأحاديث النبوية الشريفة حسب الحروف الهججائية

## الصفحة

$$
-1-
$$

rrv
(انتموا بي، ولتِئتمْ بكم من بعدكم"
roo |أبررتُ عمي ولا هجرة الا أأبشزوا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامةه (أبشروا وأملوا ما يسركم، فواله ما الفقر أخشى عليكم" (أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابآ من أبواب السماءه Yミา (أبفعل الجاهلية تأخذونه)
rv1 ........................................................ "أبلي وأخلفي" أَبِن القدح إذن عن فيكه أأبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟|
 \&V\& \#أتدرون ما الكوثر؟ עأتدرون ما هذا الكتابان؟| „أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم" ..................... Y41 ...............................
 grv (اتق الله وأمسك عليك زوجك"

| الصفحة | الحلـيـ |
| :---: | :---: |
| rar | ＂أتقعد قعلة المغضوب عليهبم؟＂ |
| \＆1． | （ااتقي الله يا فاطمة وأدي فريضة ريك＂）． |
| アฯร | ＂أتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل الكّ |
| Y．r | ＂أثيت هذه الليلة بالحمى فإذا بعجوز＂． |
| r．． |  |
| rra | （اججلس فقل آذيت）＂ |
| $\varepsilon \cdot \gamma$ | （＂إحدى سوآتك يا مقداد1） |
| 1.1 | ＂أحرام الضب يا رسول الله؟ قاله لا |
| YEY | ＂إحفروا وأوسعوا وأحسنو｜＂） |
| 1.8 | ｜ااحفظوه وأخبروا من وراءكم｜ |
| ryi | ＂اححلق، وصـم ثلاثة أليام＂ |
| Er4 |  |
| \＆1\％ | ｜أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي＂ |
| Ery | ｜أأخبره أن الله يحبه｜＂ |
| YA9 | \＃ااخرجي نجلدي نخلك＂ |
| Yra |  |
| N／ |  |
| ¢\＆ | ＂أدوا الخيط والمخيط فما فوت ذلك＂． |
| rıq | ＂إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء｜＂．．． |
| E 1 | ＂إذا أويت إلى فراشك نقل：اللهم رب السماوات وما أظلت＂．．．．． |
| rr： | ＂إذا جلس بين يليك الخصنمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر＂．．．． |
| $0 \cdot$ | ＂إٕذا دُبغ الإهاب فقد طهُّه＂ |
| irv |  |
| ras | ＂إذا رأى أحلدكم ما يكره فليقل＂．． |
| rai | （إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه＂） |
| ／r＊ |  |
| －72 | （إذا رأيتم هلال ذي الحّجة وأراد أحلدكم أن يضخي فليمسك عن شغره وأظفارهه ．．． |



## الصحفحة

 الحديث (أُريته في المنام وعليه ثياب بياضه"

(استأخرن، فليس لكن أن تخفقن الطريق، عليكن بحافات الطريت" ...............
غ
٪

اساستهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرهاه| . ........................
اشاسكنوا في الصلاةه
"اشتكى رسول الش


||أصابوا، ونعم ما صنعوا|

|أصبت السنة، وأجزأتك صِلاتك"
Y19 ..........................
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح". ..............................................
(اأطمّ أهلك من سبمين حمرك|
॥أطهم ستين مسكيناً وسقاً من تمر"

"اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة" .......................
ا(أعتق رقبةه
me
(أعتقوها، فإذا سمعتم برقينت قدم علي فائتوني به أعوضكم منها"



أأعطوا ميراثه رجلا من أهلز قريتها| ....................................

| الصفـحة | الحديث |
| :---: | :---: |
| riv | (أْعطره الكُبْ من خز اعهة |
| +47 | (اعغفو عنه في كل يوم مسعين مرة\|| |
| reo | (اعاعلموا أن الأرض له ولرسوله). |
| M ${ }^{\text {r }}$ | \|اغزّوا باسم الله، تقاتلون من كفر بالهّ| |
| rrv | (اغزوا بسم الله وفي مبيل الله\| . . |
| 1\&へ | "أغنر هم في هذا اليوم" . |
| $\varepsilon r v$ | \|افتح، وبشُّره بالجنة على بلوى تكون|| |
| ar | "أنطر الحاجم والمخحومه\| |
| \& 1 |  |
| $\underline{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{r}$ | \#(أفعمياران - أنما؟ ألستما تبهرانه؟" . . . |
| -47 |  |
| \&rl | \|(أفلح الرويجل") . |
| Y4Y | (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) |
| YAO | هأقبل وأدبر واتت الدبر والحيضة) . |
| YiY | "اقبلوا البشرى يا أهل اليمن") . . . |
| Yir | „\|اقبلوا البشرى يا بني تميم"] |
| rry | (أقتلته بسل\|حك في غرة الإسلام" |
| Eir | "اقرأ |
| \&1^ | "اقرآه فكاكهما محسن" |
| E1V | עاقرؤوا فكل |
| Y07 | هأقم حتى تأتينا الصدقة\|" |
| HYE | (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" . . |
| 1Aを | "أكانت هذه تقاتل؟ فنظر ني وجوه القوم" . |
| ral | "اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقى |
| $1 \leqslant r$ | . |
| 97 | \#أكلِ ولِِك نَحَلْتهُ مثل هذا؟") . |
| Irr |  |



الصفضخةYor"اللهم انقل عنا الوباء"
H\&Y "اللهم الني أبرأ إليك مها صنغ خاللده
E\&Y(اللهم إني أحبب، فأحبه وأحخب من يحبه"
Eor ..... الألهم اهد ثقيفانه
gor "اللهم اهد دوساً وائت بهم"،
YOA "اللهمم بارك فيه وفي إبله"ivv
(اللهـم بارك فنا في تمرنا، وبارك؛
YA4 (اللهـم باركك لهـما في ليلتهما")
$\leqslant \varepsilon 9$ (االلهم تُبته واجعله هادياً مهدياً،)
\&os "اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصسححهاهY79Yo'
"اللهم حجة لا رياء فيها ولا لا لا لـمعة"
"اللهم صل على آل أبي أوفئ"
Ery (اللهم عليك الملا من قريش: أبا جهل بن هشام"
4 (أللهم هذا عبدلك خرج ههاجزآً في سبيلك"الللهم وال من والاه، اللهم عاد من عاداهل

דעer "اللهم وليديه فاغفر"
Ylo "ألم تعلموا| ما لقي صاحب بني إسوائيل؟"
YY: "ألم يكن الآخر مسلماً؟"
1r. AIV (الماء طهور لا ينجسه شيء"
Itis "الماء لا ينجسه شيء"
Mi. "الماء والملمع والنار"
ミ7ヘ (المؤمن بخير. على كل حاله|
YYE"المستد الحر|م"
$r \& v$ يسعهما الماء والشثجر، ويتعاونان على الفتانه ..... الأمسلم أخخو المسلم،
Yro "الننخاعة في المسحد تذفنها")01
"أليس قد دبغتيها"
IT "الولد للفراثي"

الصقفحة
"إن الخير لا يأتي إلا بخير"
rio "إن السدس الآخر طعمة"
r\&
"إن العين تدمع، والثلب يخشع"
〔r. "إن اله بعثني إليكم نقلتم: كذبت"
$1 \cdot \wedge$ (إنن الهّ خلق أدم على صورتهه|
rvo 
$\varepsilon$. "إن اله عز وجل هو الخالثق إلقابض الباسطه
YYร"إن اللّ قد غغر لك حدلك"
rer "إ"إن اله قد كفى وأحسن"
rer Mr"إن الشه لم يعرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالمم"
Er ، $\varepsilon$ - ..... "إن الشه هو المسعر"
を\&q ..... ("إن الها يؤيد حسان بروح القّنس""إن الماء لا ينجسه شيء إلئ
rve (إن المرأة إذا بلغت المحيض")Yoo"إن المسألة لا تصلح إلا لثلاب""إن الملائكة كانت تحملaه"
"إن النار لا يعذُب بها إلا الهّل"
ryo "إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكمب"78(أن النبي
riv rvy"أن النبي النُ
lov
par(أن النبي

| الصفخة | الحديث |
| :---: | :---: |
| Hoo | （ألن الهجرة قد مغت لأهلها＂） |
| MッY |  |
| \＆Vを | （إإن أمتي في الأمب كالشعرة البيضاء في الثور الأسود＂ |
| Yo | ＂إن بئر بضاعة يطرح فيه الكهلاب والحيض＂ |
| rre | （إن بالمدينة أقوامأ ما سرتم مسيرأ ولا تطعتم وادياً إلا كانوا هعكم＂． |
| \＆ 11 | （إن بكل تسبيحة صدقة｜＂ |
| Y1A | ＂إن تحت كل شعرة جنابة） |
| \＆¢ | ＂إن تطعنو｜في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل＂． |
| そミ1 | \＃إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان＂． |
| YY． | \＃إن حيضتك ليست في يدلك＂） |
| $\varepsilon$ ． |  |
| r7E | \＃أن رسول اله |
| 91 | （أن رسول الله |
| Y74 | （أأن رسول الله |
| vo | （أن رسول اله |
| Ar | （أن رسول الله |
| r90 | أن زسول الله |
| 99 | （أن رسول الله |
| rav |  |
| Y49 | （أن رسول الله（\％） |
| VV |  |
| P49 | （أن رسول الهِ |
| $r \cdot 1$ |  |
| Hiv | ＂إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها＂ |
| ¢ 7 人 | ＂إنذ شئتِ صبرت ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيكِ |
| Yos． | ＂إن شُتّما أعطيتكماهِ |
| rry | ＂إٕن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه｜＂． |

الصفخة
الحديث
"إن عدو الشه إبليس لما علم إن الله عز وجل قد استجاب دعائي" ........




پ.r ............................



4. . ..........................................
ror $\quad$ V.................

"إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش"





"إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بمبا ينبغي للضيف فاقبلو||"...................... "إن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا من طيباتهم في حياتهم الدنيا" ...................
 إإن هذا الخترط عليً سيفي وأنا نائم"
 § §r .................. rvv ..........



| الصهف،ة | الححدث |
| :---: | :---: |
| Yí | (إن هذه القبور مهلوءة ظلمة على أهلها" . |
| Pre | (إن هذه المساجد لا تصلع لفّيء من هذا البول" . . |
| H9E | (اهن هذه ضاهجعة لا |
| rvr | „إن هذه من تياب الكفار، فلا تلبسها" . |
| ry | (إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوإل\| - . |
| YTY | (إن وسادك إذن لعريض طويل" . . |
| Y70 | "إن يوم الاثنين والخميـ يغفر الله فيهما لكل مسلم] |
| Y7 | "أنا أحق بموسى منكم" |
| \& \% | \$إنا أهل بيت إختار الها لنا الآخلة على الدنيا" . |
| サE1 | هأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" . . . |
| 779 | (إنا لم نرده علِك إل أنّا حرم" . . |
| $r v$. | (انبلوه على غدائكم واشربوه على عشائكم" |
| ara | أأنت أخي في الدنيا والآخرةه ها |
| Yiv | هأنتم أصحابي، وإخواني الذين لم بأتوا بعل\| |
| $r \varepsilon$ | \|أنتم أعلم بأمور دنياكم" . |
| Eor | رأنتم اليوم خير أهل الألر |
| \& \% \% | \|أنتم شهلاء الله، بعضكم علم |
| PVA | "انحر من البدن سبعاً وستين أو ستاً وستين" . |
| rne | \|انزعها، فإنها لا لا تزيدك إلا وهنآها |
| rva | \|أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء| ( . |
| を12 | رانزل، لا لا |
| Y \% | (انطلق فحج مع امرأتك\| |
| TrA |  |
| YVI | \|(انظروا إلى هذا المُخرم ما يصنع؟" . |
| YYI | \|آنعت لك الكرسف|" |
| 1116 |  |
| r ${ }^{\text {. }}$ | (إنك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيفه . . . . |



## الصفـحة

rq.

"إنه سِأتيكمم أقوام من بعلي يطلبون العلم"』إنه تد أُذن لكن أن تخرجن لحاجت $\varepsilon r v$
(إنه كان يبغض عثمان، فأبغضه الله"
" 1 " 1 إنه لا قلنه

"إنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب النار إلا رب النار" . . .
Yミ7
97 "إنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله|"
 pvs

1ro (إنه ليسى عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك"

 "إنها لؤريا حت إن شاء الها ". . ٪ ٪ "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" 1 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 "q0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EYO "إنهم لم يكونوا يعبدونهم" §ا^ Pra "إني أُراكم تقرزون وراء إمامكمي" Y 1 rrv rva

ror "إني رسول الله ولن يضيعني الشه أبد|أ|"


| الصف | اللحـيث |
| :---: | :---: |
|  |  |
| \|أيما إهابِ |  |
|  |  |
|  |  |
| §74 ........................ |  |
|  |  |
| H•V أأينقص الرطب إذا يبس؟" ............................................ |  |
|  |  |
|  |  |
| \#TM. - YY4 . . . . . |  |
|  |  |
| "أيؤيك هوامك |  |
|  |  |
|  |  |
| YVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| \& $¢ T$ |  |
| $\varepsilon \cdot 1$ |  |
| $r \cdot \varepsilon$ |  |
|  |  |
| r.v |  |
| E. |  |
| $\varepsilon$ * |  |
| \& ¢ |  |
| ج7 . ${ }^{\text {ج }}$ |  |
| "بلى |  |
|  |  |
| Y.V 60Y | ،ov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "\| |


| الصفحة | الحديث |
| :---: | :---: |
| 01 | （بينا أنا عند رسول اله |
| r－V | （بينما نحن جلوس عند رسول اله |
|  |  |
| 119 | （اتجزيك ولا تجزي عن أخد بعدك）．．．． |
| PA1 | （اتزوجوا الودود الولود فإني مكالثر بكمب الأمه＂）．．． |
| \＆1V |  |
| ra． | （تعوذوا بال山ّ من جبر الحزبن） |
| rrv． | ＂تقدموا فائتموا بي＂）．．．．． |
| \＆1。 |  |
| โヘT |  |
| \＆07 | （＂تنزع عقول أكثر ذلك الزمنانه｜（ل）．．．．．．．．．． |
| 91 | ＂（توضؤوا مها مست الناره｜（\％）． |
|  | － |
| $\varepsilon \cdot$ | ＂ثكلتك أمك يا معاذه＂ |
| A 1 ． | ＂اثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل＂．．．． |
|  |  |
| ros | （اجاء الحق وزهق الباطل）．．． |
| r＾t |  |
|  | －え－ |
| r＾E | （حاملات والدات رحيمات） |
| r｜l | ＂حبب الأنصار التمر＂． |
| 9 V | （احتى لا يتحدث الناس ألن أن محمداً يقتل أصحابه｜．． |
| r99 | （احجي واشترطي＂．．． |
| ¢ | （حفظك الله بما حفظت به＞نبيه）｜ |
| rvi | （احوّلي هذا، فاني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنياه＂．．． |
|  | 0 |



| اللضِفحة | الكحلـ＊ |
| :---: | :---: |
| YVA GYVV | لارحم الها |

## ールー


 السآمرك بأمرين، فأيمها نعلت أجزأ عنك،

YH



\＆1ร ＂اسددوا وقاربوا، فإن صاهب الجنة＂
19.

Y\＆ ＂سل تعطه، سل تعطها｜＂
 اسْوا بهم سنة أهل الكتابه


## ールー

＂اصوت الشه وكذب بطن أخنّك＂．．
\＆V：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
हاص 19 ．
الصل ألصـلاة لوتتهاها
ro．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
اصلوا كما رأيتموني أصلي＂

الصفحة
$-\varepsilon=$
rr．
＂اعجبت لها فتحت لها أبواب السماءي
Yミq
اعذابب القبر حت＂
\＆7． （اعليك بالصمبه＂
rrq＿Yヶ＾ （اعليكم بهذه الصـلاة في البيوت＂
－$\dot{\varepsilon}$－＂غسل الجنابة، فإن تحت كل＂
gor اغفار غفر اله لها، وأسلم سالمها الشها
rvy （اغيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد｜｜＂
－ $\boldsymbol{\theta}$
YY． （افأصلحي من نفسك＂）＂إإن اله تد غفر لك حدك）01＂إإن دباغها ذكاتهاها$r .9$（فبم تستحل ماله؟＂）
〔！． （فداك أبي وأمي＂
lor （＂فدين＂اله أحت بالقضـاء＂79＂شرض رسول اله
yir ｜هوغ ربكم من العبادها1.0
"فصومي عن أمك"
18.

(ڤفلا تفعلوا، ازرعوها)؛
rya＂فالا تفعلوا إلا بأم الكتاب＂
Yro （＂في الإنسان ثلاث مئة وستون مفصلال＂）

## － $0=$

YV9 （قاتلهم الله، أما والشّ لقد علموا أنهما لم يستقسما بها تط＂

الحـلحـيث
rve

YrA

re。 "(قد أُجرنا من أجرت يا أم هانىء"

YE) ،YE. 649 ("قد رأيت الذني صنتمت" §اع
 "اقل قال الناس؛ ثـم كفر أكثرهم" "قدم رسول الل
90 حمى يشرب"
vo . $\quad$ "..............................
اقضى رسول الل
"ع
"

 ("قلت يا رسول الله : أتُنزِلُ غداً في داركُ بمكة) پ

 (اقولكي : سبحان الله عدد ما خلت الله في السنماء والأرض" $-5=$
 YIr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 עاكان بلال يؤذن إذا جلس رسول اللهال . . اكان عذاباً يبعثه الله على صن كان قبلكـ" |اكذبب عدو الله، قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة)




 "الم أكن لأجلس إذ وقع الشثيطانه
ir. ("لمَ قُتِلَتْ وهي لا تقاتل"
"

"اله ولأصحابه هجرة واحدة" ............................................

پ!
(الهذ| خير من مل\& الأرض مثل هذا"ه


لو أنفقت ما في الأزض ما أدركت فضل غدوتهم" Y£V ........................................
 \#ry . . . . .................................... Yov . . ................... (الو قلت بسم الله لرفعتك الملالنكة والناس ينظرونه "

 "لو كان شيع سابق القدر لـوبتته العين"

Y19 (الو كنت مسحت عليه بيدك أجزأكّ"
$r \varepsilon$
"لو لم تفعلوا لصلح"
" ${ }^{\text {H }}$
Av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$9 V$ "(أولا أن أشت على أمتي لأمرتهم بالمـلاة هذه الساعة")



を $\varepsilon$
Y \＆ 0
الما حدثكم حذيفة فصدقوه، وما أقرأكم عبدالله فاقرؤوهه＂ （اما دون الخبب إن يكن خيرأ＂
£09
$1 \cdot r$
ャワ． ＂اما زالت المالائكة تظله بأجنحتها حتى رنعتموه＂
．
รャ7
$r .7$
\＆\＆
rol
rVA
rrA
＂اما رأيت عن ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن＂
Pr （اما رفع أُحدكم صوته بغناء إلا بعث الله تعاللى إليه شيطانين＂ ٪ما زال الشيطان يأكل معهة \＃ما علْمت إذ كان جاهلال، ولا أطعمت إذ كان جائعاً＂ （اها على عثمان مال بعد هذه، ما على عثمان مال بعل هذها＂ － 7 （اما كان يداً بيد فلا بأس بهه＂ （الما كلم الله أحدلاً تط إلا من وراء حجاب＂ ＂（ما من صانحب إبل ولا بقر ولا غنم＂ الما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواهو \＃اما هذان اليوهان؟
やへを （اها هذه الحلقة؟ قال：من الواهنة، قالٍ：انزعهاهِ
rvA الما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض فكفر عنه من سيئاته
Y\＆ （ها يسرلك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنةه
Y07 （اما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم＂،
rvir ＂（ما يمنع إحداكن أن تصنع ترطين من فضةة＂ \＆\＆$V$ （اما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرآ＂
M4 ＂مات جاهدأ مجاهداً، فله أجره مرتين＂
ت9V （اما زال بكم صنيعكم حتى ظنتت أنه）＂ rrv

rvo
 ع E
Y イ＾
rri （امثل المججاهد في سبيل الله كمئل الصانم القانت＂ （＂مرحباً بالطيب المطيب＂ （امره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى＂ （امروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه＂）

## المصفحة

الحلديث
＂
\＆ヶ 人 （＂مستقرها تحت العرش＂
＂محعاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه＂
rqv．．．مملوكك＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
｜rฯ ．． 1 ＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
＂امن استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره＂ Y\＆V

＂امن الوفد؟ أو من القوع؟ قالوا：ربيعة）
＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
＂امن بدل دينه فاقتلوهلا
＂امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلت بابه فهو آمن＂．．．
 Yامه YrA：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
＂من شاء عتر وهن شاء لم يعتر، وعن شاء فرغ ومن شاء لم يفرع＂．．．．．．．． 91 ＂امن صام يوم الشـك فقد عصهى أبا القاسمى＂
٪ ｜rV．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．$\|$＂
YII．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
ror ：．．．．．．．．．．．．．．．．．． YV\＆．．امن كان منكمم أهلى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي ححجهال｜ ＂امن كان منكم مادحأ أخاه ل ＂

 ｜モ1．．．．．．．．．．．．．．．．．






 r. 4 . 4 ابين عوف اركب فرسك ثم ناده

Y\&
"ايا ابن عوف إنها رحمة)"
ror
(ايا أخا سبأ لا بد من صدقة") " ايِا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة| \#يا أم فلان انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك" . . . . .

 "r. " (ايا أيها الناس، أيمما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة) پايا بنت أبي أهية، سألت عن الركعتين"
 Y\&V ......................................... "يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشت تمرة، يا عائشة أحبي المساكين" ... 77 ع

 EV| ............................. (ايا عبدالله بن عمرو، إن قاتلت صـابرأ محتسباً بعثك الهة صابراً دحتسباً" . . Yاء ...................................... "ir . ..................................................... " "ايا عمر، آلا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء" Yا0 ................................................... 1•r: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » "ايا نلان ألا تحسن صلاتك؟



# فهرس الأعلام حسب الحروف الهجائية 

وانظر ：عبدالش بن عباس．
،79 ،09 ،OA ،OV ،8A
،100 ،IYQ ،VA ،YV ،VY ،VO ，YE乏 ،YEY ،YYQ ،YYY ，Y•Y ،YVE ،YYA ،YタY ،YYY ،YEQ ،Y9Q ،Y9V ،YAA ،YVA ،YVV ،rol ،r£Y ،r•A ،r•V ،r．．


وانظر : عبداله بن عمر .

،YYף ،YYO ،YIY ،YII ابن عمرو ،Y ،rAq ،rVY ،MIA ،YOQ ،YEV ．EY）

وانظر ：عبدالش بن عمرو ．


 ．

وانظر：عبدالشا بن مسعود．
$-1=$
أبان：v9．
إبراهيم ابن رسول الش：Y\＆٪．
إيراهيم التيمي：ع10．
ابن أبي خزامة：شیب．


ابن جميل ：E\＆V．
ابن سابط الأحول：צان．

ابن عباس：
610V 61．9 69 ، 90 6V 6V7 ،YOA ،IAE（100 6IYY 6． 1.9
，YTI ،YYQ ،YIA ،YIV ，YII เYV母 ،YVE ،YVY ،YYA ،YYE ،YQY ،YAO ،YA．،YVQ ،YVV ،HYE ،YYI 6HIQ ،HIY ،YQE ،EYV ،\＆Y7 ،EY．،\＆10 ،raV


أبو جحيفة：．\＆V．
إبـو جـعـفـر＝مـحــمـد بـن الـحســـــن
．الحفاوي
 أبو جهمم：RO أبو خزامة ：الب شr．
أبو داود السِجستاني：9＾． ，HO1 ، أبـــــو ذر：
 ．£7）はそ7．

 أبو رمثة：：
 أبو الزناد ：V4．V4． أبو زهير الثقفي ：الب أبـو سـعـيــ الـخــري：YY ，YP1 6YOT GYOY GYYV ，YYA
 ，ETE 6EY ،HVQ ،YTV ،HMY EVF ،\＆TV ،\＆T0 ،\＆71 ،\＆rฯ أبو سفيان：｜Yロ ، ITV ، أبو سلمة ：IVV
أبو سيف القين: شץع.
أبو شعيب: 9• ع. أبو صالح：ه ه با
 أبو طلحة： أبو عامر：Y\＆

ابن نمير ：VA ، 07
ابن وهب：100．
ابنة الجون：
 أبو أنسيد：ع．

أبو الأشعث：ع •س．


． $2 V 1$ ，\＆V．
أبو الطاهر ：
أبو المليح：49． 4 الحو ：
أبو المنهال：：Y•Y．
أبو الوضيء：Y4Y．
أبو اليسر ابن عمرو：عالو
أبو أمامة：：أب
أبو أمامة التيمي： أبو أيوب：\＆V． أبو بردة：\＆\＆\％．
أبو برزة الأسلمي ： ． $\mathfrak{C} 0$ \＆
، A乏 ،rA ،rV ،ro ：أبو بكر الصديت
6174 6149 6 $1 \cdot \varepsilon$ 6 1．1 6ヘ7 6ヘ0 ，TVE GYV GYEY GYG GY．9 ،r99 ،rav ،rV）،rON ،rIT


أبو بكر بن مححمب بن عـمزو بن حزم：
．YOE
أبو بكرة：




أبيض بن حمال: YOY.
، YAT ، YVQ أسـامـة بسن زيـلـ


أسامة بن عمير الهذلي : سآش.
أسعد بن زرارة: rAr. أسماء بنت أبي بكر : HVE ،YVI أسماء بنت عميس: £ Y Y

أسيد بن حضير : FYV
الأسود بن سريع : الأسي الأشعث بن فيس : الأهرد

الأعرج: 191.
الأقرع بـن حـابـس : YYY ،YOY ، الاعرج . $โ 7$

، YV7 ، YYO ، 1 \&9: 9 :

. 8 rA
الحارث بن عمرو : 47.
الحارث بن كلدة: •ثـ الحارث بن مالك : برع r.
الحارث بن مسلم الُتيمي : هسr. الحباب بن عمرِج: عار.
 الحصين بن وحوح: 7 ؟ Y.
 الحكـم بن عمران: عشا.
الربيع بنت معوذ: 0•ع عـ الزيبب العنبري: الربي بسr

أبو عبيد: \& \& ا
 أبو عياش : V•V.



أبو قحافة:
أبو قلابة: ع ع.
أبو مرثد الغنوي: IHV

 6EEV 6ErV 6\&.9 ،rqE ،rot


أبو ميمونة: 4 أبو
أبو النجاشي مولى رافع : . \& أ. 6 $9 \wedge$ ،VA ، 00 ، \& • 6191 GVV GIVA GE GIYO GYIO GYIY GYIY ,YI. 6Y.9 , Y\&. ,YYA كYYY ,YYI كYIV ,YAK ،YVI كYV ,YTO ,YEA


 6HA ،HVO ،HVE ،HVF ،HOV

 ‘EEV كEEY GETY كEYQ GEYY
 .\{VE

أبو هند : MAI.

> أم بجيد الأنصارية: Yor
> أم حبيبة: أم

أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص： ．rvi

،YYQ ،YMO ،YMI ،YYI ：أم سـلمـة ،YY


 أم قيس：107． أم كلثوم بنت عقبة：：أم أم مجشر ：أم أم معبد：MIY．
أم هانىء：•ع
 أمية بن أبي الصلت：Y14 ،YI．،AY ،VQ ،E．،HE ： ，YYY ，YYO ،YY．،YYT ،YYO ‘YOO ،YEY ،YE乏 ،YミY ،YMA ،YAO ،YAE ،YAI ،YYQ ،YY． ،HOY ،rEY ،YYA ،rYE ،YAY ،rVa srvo ،rVE ،rTY ،ryl cE．1 ،raq ،ran ،rar ،r＾o

 ．ミVE ،ร77 เย๐Y أوس بن الحدثانان أوس بن الصـامت：171．


الزبير بن بكار：Y•Y．


السائب بن يزيد：© الشريد بن سويد： الشعبي：تستا．






الفريعة：－ 4.
الفضل بن حسن الضمري：：1٪． الليث：IVV

المطعم بن عدي ：0 عـع．
المطلب：Y\＆
المغيرة بن شعبة：
المقداد بن الأسود: V•ع.

المهاجري قنغذ：YIV．

النعمان بن بشير：سrا، 40 40． أم الحكم ：عان أم الدرداء：．
 أم الفضل ：rar．



 . 80.

جعفر بن أبي طالب: سץ، جعفر بن عمرو : 4A.


جميل: ج4V.
جون بن قتادة: 01. جويرية: جا؟.

- と -

الحارث بن عبداله: سا7.

. EOY



حصين بن سعد بن معاذ : حوه
حفصة: r•^ ، rvo
حكيم بن حزام: r9A.
حمل بن النابغة: حYA. حور

 حنظلة: حی

$$
-\dot{c}=
$$


 خذيجة:

## - $\boldsymbol{-}$


 بسر بن أرطاة: 170.


بكير: 100.
بالال:
بنت الفضل بن عباس : با 4 . 4 .
ـ ـ ـ

ثابت البناني : V9.
ثابت بن الضحالك : rYI.
 ثابت بن وديعة: YY Y


$$
-\mathrm{c}=
$$

جابر بن سمرة: YYY جا جا

 ،YTY ،YOY ،YIE ،YI. (IEY ،Y•V ،YQ. ،YAQ ،YVY ،Y7Y ،rOT ،rIT ،HIO ،HIY ،HII ،rAE ،rVV ،rVY ،rษA ،rษV




جارية: جYA.

سالم المكي:

 سVO : سبرة بن معبد الجهني


 سعلد بن الربيع: سعل بن ضـميرة: MYY.



.r49 ،r7E .OA : سعيد بن جبير .IVV : سعيل بن عفيز : سن ا
 سفيان بن عيينة : سを سلامة بنت معقل : ؟ .EVI. ،EV. سنلمان الفارسي: سـلمـة بن الأكوع: -r7
 خزيمة: 101. خلف بن أيوب: شاMه. خيرة: ب•.r.

- 』 -

داود: זץו.
درة بنت أم بسلمة : شاون ديلم بن فيروز : ^هس.
$-\dot{1}=$
ذي الجوشن: |گس.

- )
, 1\& , 1\& • ،

 رباح بن الربيع: 1AE. رفاعة القرظي: YQ1. رفاعة بن زيد : "هس.
$-j=$
زهير بن عمرو : EYV.
زياد بن سعد بن ضميرة: : زو

زيل بن أسلم: : زVA
زيد الخير:



$$
\begin{aligned}
& \text { سلمة بن صتر البياضي: YQr. } \\
& \text { سلمة بن المححبق : } 01 . \\
& \text { سلمة بن نفيل الكندي : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سمرة: צrr. } \\
& \text { سمرة بن جندب: استرا } \\
& \text { سهل بن الحنظلية: YOT، YYو. } \\
& \text { سهل بن حنيف: سهن } \\
& \text { سهل بن سعد: } \\
& \text { سهيل بن أبي ناصح: IVV. } \\
& \text { سودة بنت زمعة: بّعـ } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$


 شريك بن سحماء: : Y\& شعبة: I•V
-

صالح بن محمد بن زائدة: 9 £\%. صفوان بن سليم:


-
ضباعة بنت الزبير: Y79، .15.
ضميرة: خYM.

- $\boldsymbol{-}$ -

طالب: شץ، غץ.

،VO، 09 ،OV ،O 07 :

. 47
عبداله بن عمرو: YAY، Y .\&.Y ،rq1 ،rఇ^
 عبداله بن عمير : 77. 77.

 .MYV : عبدانه بن محيريز عبدالهُ بن مسعود: Y£
 عبداله بن يحيى : ع.Y. عبيد بن خالد السلمي: 74 7 ٪.
 عبيداله بن عدي بن الخيار : YO Y.


 عثمان بن عفان: عه ،\&rV ،\&rq ،rON ،rqA ،rqa . $2 \times 1$
 (ED ، (YYY ،Y7) .\&YO ، EYY

عدي بن عميرة: عروة البارقي: • . .



عباس بن مرداس : عون



 عبدالرحمُن بن خباب: عبدالرحمُن بن خلد : IVV



عبداسه بن أبي أو فـى: YOQ.



عبداله بن الزبير : •؟؟.
 عبداشاش بن أبي مليكة: 77. عبداله بن الشُخير : £ £\&.





 عبداله بن زيد: YY



 .9. ، 08



عصام المزني: عMA.
عطاء بن أبي رباح: .ray


عقبة بن مالك: ROA.
عقيل: س عr، \& عكاشة: عری. عكراش بن ذؤيب: M17. عكرمة بن خاللد: 07. علقمة بن علاثة : 1 ع ،HY\& ،rIY ،YVA ،YET (YE) ،rדy ،r£̧ ،rra ،rr. ،rYo






 ،YI. ،Y.Q ،Y•A ،Y.V ،Y.Y ‘YYE ،YOE ،YEQ ،YEA ،YIO ،HYO ،HIT ،H. ${ }^{\text {rH }}$ ،YNO ،YVY ،rOA ،rOY ،ror ،r£q ،rEE
 .ETY ، $2 \sum \mathrm{~V}$

عـمـزان بـن الـحعـيـن: Y\&IY، YIY،



## المصادر والمراجع

1 - إحسان عباس، شذرات من كتب مفقودة في التاريخ، دار الغرب الإسلامي، ط19، سنة 19AN
أحمد بن حنبل، أطراف المسند المسمى أطرافُ المسند المعتلي بأطرافـ المسند الحنبلي)، حقّقه وعلّق عليه د.
 الجحيم، حققه عصام فارس الحرستاني، ومحمد بن إبراهيم الزغلي، طال، دار الجيل سنة r94امـ
 محيي الدين عبدالحميد، نشُر مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بميدان الأزهر . الألي
 الأحكام، تعليق عبدالرزاق عفيفي، الرياض، طالـون مطبعة مؤسسة النور سنة .هIrAV
I - 1


بدران أبو العينين، بيان النصوص التشريعية، طرقه وأنواعه، مؤسسة شباب - V

^ ـ أبو بكر أحمد بن عمر البزّار، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيت د.محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكمب، المدلينة المنورة، طال، سنة 199 ما م.

9 - 9 - أبو بكر البيهقي، البسنن الكبرى، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دار البكتب

-1 ـ أبو بكر البيهتي، مغرفة البسنن والآثار عن الإمام الشافعي مخرج على تربتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن بحيى المين المنيّ، تحقيق سيد كسردي حبنن، دار الكتب العلمية، ط1، سنة إي 1991 . 11 ـ أبو بكر البيهفي، النجامع لشعب الإيمان، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه مختار أحمد الندوي، الناشر الدار السلفية، طال، سنة الما










17 ـ ـ البيغناوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أُحاديث المننهاج للحافظ عبدالرحيم العراقي، تحقيق سليم شبعانية .

 19 - ابن تيمية، منجموع الفتاوى، مقدمة التفسير، جمع وترتيب عبدالرحِّنْ بن هحمد الخبلي وابنه:

- Y.
 الأزهر
Y _ ابن الحاجب المالكي، منتّهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، مصر، مطبعة السعادة، طا، سنة الوپYاهـ، تصحيح السيد محمد بدر الدين الغساني الحلبي
 راتب الحكمي، حمص سنة الجا
 العلم، وثن أصوله وخرج آخاديثه وحقن مسائله د.عبدالمعطي قلعجي، دار

OY ـ الحاكمـ.أبي عبدالش، المستدرك، دار الكتاب العربي، بيروت.




^Y - ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ومعه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، للقرطبي المالكي، طبع دار الكتاب العربي العبي
ra - ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، طبعة دار إحباء التراث العربي، طغ.

 الإسلامية، المجلس العلمي لإجياء التراث الإسلامي، ورفتم هذا الككتاب من منشورات الجامعة الإسلامية، 14 الإي اr ـ ابـن حزم، الإحكـام في أصول الأحكام، دار الآناق الـجديـة،، بـيروت، .
Y ـ ـ حسن العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع على شرح الجلال المحتلى على جمع الجوامع لابن السبكي، وبهامنهـ تقرير للأستاذ الشُيخ عبدلرالرحمن الشربيني، دار الكتب العلمية .

 من الأحكام الفرعية، بتحقيت وتصحيح محمد حاملد الفقي، دار الكتـب

or - ابن حمزة الدمشتقي، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، نشر المكتبة العلمية، بيروت، طا، سنة

६ץ - حميل عبدالرحيـم العك، موسـوعة الفقه المـالكي، دار الحكـة، طا ؛ سنة - pl99r

أبو داود السجستاني، الـمراسـيل، مؤسسة الرسالة حقّقه وعلّق عليه وخرّج أساديثه شعيب الأزبازورط .
^ ^ ـ ابن دقيت العيد، الإحكام شرح عملة الأحكام، نشر دار الكتب العلمية.
 -ع ـ الزركتي، البرهـان فين علوم القرآن، مكتبة عيسي البابي الحلبيّ، الْقاهرة،
bl9VY، ط
 §Y §


 آل حميد، دار الصنميعي، طا ، سنة 1941 19م م
 § 7 - الإمام الُسيوطي، إللمـع في أسبـاب ورود الححديـ، تحقعيق يحيىى إسمـاعبل

EV مصعفىى عـبدالقـادر عطلا نشـر دار الكتـب العلـمـية، بيـروت، طا ، ســنة

$$
\text { . } 1 \leqslant+7
$$

^؟ ـ الإمام السيوطي، البدر الممنتور في التتفسير المـأثور، ذار الفكر؛ طا، سنة!
. pl\$Ar

48 - الإمام الششافعي، الختّلاف الحديث، تحقيت أحمل محمد عبدالعزيز، نشر داز' الكتب العلمية، ط!، سنة الإم الام

- 0. . 0 - الإمام الشافعي، الرسالة، 'شنركة ومطبعة البابي الحلبي، تحقيتِ محمل سيد كيناني، ط1، سنة 1979م
 الشرائع، مطبعة الشيخ يحيى أفندي سنة 1YA9 أه.
 د. مـحـمد أديب صـالـح وتـدم لله د. مـحمـل مبـلامـة مـدكور؛ مطبععة جـامعة
.
\& ع ـ طاش كبرى زادة مفتاح السعادة، ومصباح اللسيادة في موضوعات العلوم، دار
الكتب العلمية، بيروت، طا ، سنة الم الم
0ه - الطبراني، المعجم الكبير، تطعة من الْجزء شا ، حقّقه وخرّج أحاديثه حملـي
 8 ـ أبو الطيبب محمد شمس اللدين العظيـم آبادي، عون المـعبود شرح سنن أبي

داود، ضبط وتحقيت عبدالرحمّن محمد عثمان، دار الفكر .
أبو العباس القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، طY، مكتب
المطبوعات الإسلامية، حلب.
ه ه - أبو العباس القرافي، الفروق، عالم الكتب .
هQ ـ عباس متولي ححمادة، أصول الفقه، دار النهضة العربية، مطبعة دار التأليف
بمعر سنة IrAA

* 7 - ابن عبدالبر القرطبي المـالكي، التمهيد لما في الموطاً من المعاني والمسانيد،

تحقيق محمل التاثبب السعيلي. ا 7 - عبدالحسين شرف اللدين الموسوي، كتاب النص والاجتهاد، دار النعمان، قلم

له مححمد صادق الصـلر، طץ.

 ஈ7 - عبدالرحمُن بن مححد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم . تفسير القرآن العظيم
 مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1 ، سنة 199V م ६

البيان للنتُر والتوزيع
10 ـ أبو عبداله شـمس الدين مححمد بن مححمد المعروف بابن أمير الحاج، شرح التتحرير في أصهول الفقه للكمال بن الـهمام .



أبو عبداله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق وترقيم محمدِ فؤاد عبدالباقي، المكتبة العلمية.
^1 ـ عبدالوهاب خلآف بك علم أصول اللفقه، نشر الدار الكويتية للطباعة والنششر






ع VI إلى علم الأصول، كتب هوامشه وصححه جماع فياعة من العلماء، دار: الكتب العلمية
أبو عمرو بن الصلاح مقلدمة علوم الحديث، نحقيق وشرح د.نور الدين عتر، VY دار الفكر، تصوير
(أبو عيسى الترمذي، الشمائل المحمدية، إخراج وتعلين محمد عفيف الزعبي، Vr

أبو عيسى محمد بُن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، دار ألكتـب
العلمية، الطبعة الأولى، 19AVم.

Vo البن فارس، معجم مقاييس اللغة، بتحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون،
نشر دار الجيل، بيروت، ط1، سنة 1991م.
 تححقيق د.عبدالحميد علي أبو زنيد مكتبة المعارف، الرياض
 ـ VA

VQ - VQ

 ونشره عبدالنه بن إبراهيم الأنصاري، إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر؛، طץ.

1 1 ـ ابن قدامة الحنبلي، المغني، ومعه الثشرح الكبير على متن المقنع لأبي عمر بن
قدامة الدقدسي، دار الكتاب العربي


 إحياء الفكر العربي
§ عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، سنة 7 • عاهـ 010 ـ مجلة اللسان العربي، جامعة اللدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مجلد 1819V7 ،
^7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين الهيئمي، منشّورات مؤسسة -المعارف، سنة
( محمل إبراهيم الوزير، العواصـم من القواصـم في الذبت عن سنة أبي القاسمى حققه وضبط نصه وختّج أحاديثه وعلت عليه شعيبب الأرناؤوط، دار البشير، سنة 1910 م
A والتوزيع جدة، طا، سنة الـة
A9

 .|b 6 19 F QY - هحمد البلتاجي؛ منهج عمر بن الـخطاب - رخي الله عنه ـ في التتشريع، دار التراث العربي
r 4 - محمد الطاهر بن عاشور؛ التحرير والتنوير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ...s1978
£ 9 ـ محمد النبهان، الاتججاه الحماعي في التشريع الاقتصادي، مؤسسة الرسالة، - م19^E F b

ه 9 ـ محمد بن إسماعيل الصنعاني، توضيح الأنكار لمعاني تنقيح الأنظار، حقّقه وكتب له مقدمة علمية محمل محيي اللدين عبدالحميد، المكتبة السلفية.

- 97 جامع الترمذي، ضبطه وراجع أصوله وصححه عبدالرحمّن مخمد يُعثمان؛

مكتبة ابن تيمية.

- 9V

^4^ - محمد بن لطفي الصباغ، بحوث في أمول التفسير، المكتب الإسلامي، ط1، سنة 19^1مر مع
- 99 - محمد حسين اللذهبي، التفسير والمفسرون، مطبعة دار الكتب الْحديثة


.رقم rv.
- 1.1 محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلجة في الشُريعة الإسلاممية،
 - I•Y محمد سلامة مدكور، مناهج الاجتهاد في الإسلام، 'جامعة الكويت، طل،





الجامعة الإسلامنية.
1•1 - ـ المزي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، دار الكتب العلمية.
 نؤاد عبدالباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول ـ تركيا، الطبعة الأولى 1900 م م - I•V

الثقافة العربية.




- 11 - أبو المعالي، (إمام الحرمين)، البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبدالبِعظيم

الديب، دار الأنصار، القاهرة، ••19^مام
orA

- 111 نشر مكتبة ابن تيمية.
- ابن منظور، لسان العرب، نشر دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، سنة . .1917


- 11 - ناصح الدين، ابن الحنبلي، أقيسة النبي
 110 - النووي، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، دار إحياء السنة بيروت، .plava، b
ال17 - نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، نشر دار الفكر، دمشتّ،

- IIV مطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة .
- I1A
- ا199 - همام سعيد، شرح ابن رجب الحنبلي لعـلـل الترمذي، مكتبة الـــنار، - pl9av
- IY•
 | - |Y| سنة وه191م.


## 

الصفتحة
الموضوع
9
||(المقلدمةّ|
الباب الأول
علم أسباب ورود الحديث ومنزلتله في تفسير
النصوص الشرعية وتطبيقاته
عنل المححدثين والأصوليين
الفصل الأول
علم أسباب ورود الحديث
المبحث الأول: مفهوم سبب ورود الحدبث وتحليد معنى مِلْبة النص الوارد

MY ............................... المبحث الثاني : موضوع أسباب ورود الحديث
rr المطلب الأول: فوائد معرفة أسباب ورود الحديث
rr ....... الفرع الأول: معرفة وجه الحكمة اللباعثة على تشريع الحكي الحكم
 EV ..................... 1 - التخصيص بدلالة تول النبي
 O4 .............

vy ....... الفوع الرابع : تعيين المجمل فيما يفع به البيان في النصوص اللـو

الفرع الخامس: تعلِيل المتن به إذا آدي بالفاظ تُحيل الحديث عن معناه
A.

المراد منه
الفرع السادس: تّحبيد النسخ في الأخبار، ومعرنة المتقدم على
$A 1$
المتأخر من الأحاذيث
$\Delta V$
المطلب الثاني : 'أنسام صورة سبب الورود
الفرع الأول: من خيث صيغة السبب، وجهته التي صلدر عنها:

المقصد الثاني : أن يأخذ السبب صورة الإيراد، فيكون ذلك وْجهاً
1.7 فيما تقع عليه اللسببية في الاستدلال
الفرع الثاني : من خيث مادة السبب، وأسلوب إجراء الحديث عليه ... A.
المقصد الأول: أن يكون مبب الورود واقعة بعينها
الـمتصد الثثاني: أن يكـون سبـب الُورود نزول آيةة، نيكـون بـيـان
. . . . . . . ...... الفرع الثاللث: من حيـث الـمواقع والجههات التي ينصرف لـها سنبـب
...........................................................................
المطلب الثالدث: علاقة أسباب ورود الحديث بأسباب نزول القرآن الكريم اللفصل الثيانية
هنْزلة أسبابـ ورود الاصلـيث في
تْمسير الأتصوص الشرعيهة

HA
مقدمة تمهيدية :
المبحث الاول: دور ثفسبير النص ني الاستدلال ملى الاهكام من نصوص

المطلب الأول : القرائن التي يفسر بها النصص الشرعي، أو معرفة مقتضى

المطلبِ الثاني : تحلِيد الـِعلّية في النصى، ومعرنة الباعث على تشريع

109
المبحث الداني ：دلالة الاعتبار بأسباب الورود في الأمكام الشرعية الـمطلـب الأول：في الاعتبار بـعـموم لفظط الـخبر، لا بـخصوص روايـة 17. المطلب الثاني：في الاعتبار بخصوص رواية السبب لا بعموم لفظ الخبر، 171

## الفصل الثالث

## أُر أسباب ورود الحديث عنـن المحدثين والأصوليين

 المطلب الثاني ：نَظَرُ المحددئين في حل التُعارض بين الأخبار، والمترجيح المطلب الأول ：نظر الأضوليين في أن أسباب ورود الحديث مظنة لتعليلالفرع الأول：اقتضاء دلالة الأمر مـا كان دون الـواجبب بقرينة سببب199 ．．．．．．．الفرع الأزل ：أسباب الورود عند الإمام البلقيني رحمه الله تعالىى
Y． 1

$Y \cdot \varepsilon$ الفرع الثالث ：أسباب الورود عند ابن حمزة اللدمشقي رحمه الل Y．V كتابب الإيمان

| ألصففحة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| Y｜E | كتاب الط |
| Yrr | كتاب الصا |
| YrA | أبواب حبا |
| Pr $\varepsilon$ | أبوابِ إبا |
| Y\＆Y | كتاب الج |
| YOl | كتاب الزكا |
| Y7 | كتاب الصو |
| Yヌ | كتاب الحا |
| YAl | كتابِ النكا |
| Y＾A | كتاب الطلا |
| Ү97： | كتاب المـا |
| rer | أبواب |
| $r .9$ | أبواب الباب |
| rir | كتاب الغنت |
| Ho | كتاب الفر |
| M19 | كتابِ الأبئ |
| Yry | كتابس الحد |
| rra | كتاب الألما |
| H | كتابب الجه |
| ץ¢ | أبواب البا |
| r\＆q | أبواب |
| ror | اباب |
| roo | كتاب الهبح |
| rov | كتاب |
| r7． | كتا |
| ヤฯを | كتا |
| rıV | كتاب الأهر |


| الصفحة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| rVI | كتاس اللباس والزينة |
| rVA | كتاب الطب ． |
| rav | كتاب الرويا |
| rAs | كتاب العلم |
| \＆ 1 | كتاب الذكر والدعاء ． |
| E1V | كتابس نضاثل القرآن ．．． |
| Err | كتاب التفسير |
| をや， | كتاب الشهائل ． |
| をヶを | كتاب المناقب ． |
| \＆07 | كتاب الفتن ．． |
| \＆$¢$ | كتاب الزهد |
| \＆Vr | كتاب صفة القبامة والجنة والنار ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| EVV | الفهارس العامة |
| Ev9 | فهرس الكآيات القرآنبة |
| \＆ Ar | فهرس الأحاديث الشريفة |
| 019 | فهرس الأعلام |
| 0 © 1 | نهرس الموضوعات |

